

الفرقان
في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة
الجزء الرابع عثر
تتمة سورة يونس - سورة هود - سورة يوسف


$$
\begin{aligned}
& \text { الفرقان } \\
& \text { في تغسير القرآن } \\
& \text { بالقرآن والسُّنة }
\end{aligned}
$$

$\qquad$

$$
7
$$




















الفرمان في تغسير الفرآن/ الجزه الرابع مــر






 أترى رسول اله


 بلسان عربي مبين؟! والشاك في وحي القرآن ليس مؤمناً فضلاً عن أن يكون نبياً هو إمام كافة النبين؟؟! فهل المـخاطب مـنا مو النبي الله ئك



 (1) ومذه من شططهات الحداد الييروني في 1: 1V9 - القرآن والكتاب حيث يقول: إذا شك
 ملى أمل الكتاب ليزيل شكركه مندمم دليل قاطع لا مرد له أنهم أساتلنت ومدرسوه.







وما أشبه من عشرات، وأخرى يفرد (إلى") لمنازل الوحي الرسولية. فقد يعني من اكنتال كل من هو في شك أو كاد فعليه أن يسأل الذين يقروُون الكتاب من قبله، ليتأكد أن القرآن هو آكد الوحي الصادق الألأمين حين يقاس اللى سـائر الوحي، إضـافة إلى شهادة سـائر الوحي على صـلى الـي

القرآن ونبيه .
ولئن كان المـخاطب هو الرسول فقد يعني قاطع البرهان المثبت لوحي القرآن لكل شالك فيه، فهو معني من
 حيث وحَّد نم جمـع ليُعلم أن الـخطاب للأمة وليس الرسول إلا حـا ماملا له كسائر رسالاته الربانية. وكيف يشك وهو يوحى إليه بمثل هذه الآية، فإن واقع الوحي هو واقع البرهان على صدقه!



سورة آل حمران، الآية: 199.
سورة المائدة، الآية: 09.
سورة المائدة، الآلية: 74.
سورة الطلاق، الآية: 1 .
(1) سورة النساء، الآية: IVE.
(Y) سورة الطلاق، الآية: •1 (Y)
(Y) سورة النساء، الآية: IVE.
(E) سورة البقرة، الآية: الآي: IMY.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الرابع عشر


 الترجمة؟(1) ولا يشك أي عاقل بسيط ولا سفيه في (امن علَّمهه! فضهلا عن

أعقل العقلاء على مدار التاريخ كما يصدقه عقلاء التاريخ! .
ذلك، وهنا عشرات من الآيات تقرر موقف القرآن أنه الكتاب الأخير

 أشراعها!

أم شكاً في معانيه ومغازيه؟ وهو أفضل الراسخين في العلم! وهو




 يتحدى بها؟!، وكيف يشك مو المنزل إليه ولا يشك الذلين يقرؤون الكتاب
 ويسأل هؤلاء الذين أكثرهم له منكرون، فليكونوا هـم الداعون بالها بالقرآن دونه لأنهم يزيلون شكه! .
 تال قال رسول اله

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة البقرة، الآلة: IYQ } \\
& \text { سورة البقرة، الآية: Mr. } \tag{r}
\end{align*}
$$

لذلك يقول الرسول وسئل عنه وأجاب بما يزيح كل شك وريبة وكما قال

أسأل|(T)




 جعفر



 الإسرائيلة!. وفيه في العلل عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اله
 ميصرفه عنهم لتوبتهم وإنما ترك إخبار يونس بذلك لانه الحوت فيستوجب بذلك نوابه وكرامته .








 وغثيهم وذلك لما آمنوا به وتضرصوا اليه.



وقد يعني الشك في أنه مذكور عندهم في التوراة والإنجيل، فكذلك لا أشك ولا أسأل.

فترى أن الآية بين هذه المحتملات المتحَّملات والمحمَّالات تعني فقط

 القرآن نسخة عربية من الكتاب الإمام : التوراة، فإن كنت في شي شك منك منه فأسأل علماء الكتاب النين علَّموك إياه! . فقد تعني كلّ شـاك في وحيه، أم في البشـارات الككتابية به، أم في استقلاله عن سائر الوحي، فليقسه إلى سائر الوحي ليتبين له أنه فائق عليه. أم تعني الرسول


 قبلك، دون (اربك)!
 يثبت بهذه الشرطية شك للرسول
 على أي شاك ولو كان هو الرسول وبشهادة الذين يقرأون الكتاباب، أنه وحي صـارم لا ريب فيه ولا شبهـة

سورة ، الآية: Y^ه.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الزمر، الآية: } 70 \text {. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$

 قاطع لا مرد له على أنه ليس نسخة عن أي كتاب، بل هو وحي فذّ لا ريب فيه من رب العالمين

وقد تعني (إنها نفي الشك لكونها نافية (افسأل) . . . حيث هـم يعترفون كلك بنفي الشك.

إذاً فآية الشك هذه هي من عساكر البراهين التي تزيل أي شك حول

 استئصال أي شكِ وريبة حول القرآن.








أفبعد هذه التصاريح وعشرات أمثالها يُقحم هذا الرسول في كتابه ما يهدم عليه صرح دعوته ودعواه، ولا يعمله أي بسيط سفيه، فضهالْ عن أعقل عقلاء التاريخ؟! .
(1) سورة البقرة، الآية: 187.

ع^ (Y) سورة المائدة، الآلآي:

ذلك، ولو كان محمد اللمؤمنين به أولى بالشك فيه الكتاب الناكرون رسالته.

إذاً فلا شك أن آية الشُك لا تعني أنه إليه، وإنما هو مجاراة مع الشاكين ليزيل شكهم عن بكرته، فحتى لو كان
 بحقه، ولا تعني الشرطية بيان أنها وقعت أم لم تقع، وإنما تتكفل بيان واقع
 يشك أن يسأل، تدليلاً على أنه لو سقط إيمان الرسول بوحي القرآن ولن، فلن يسقط وحي القرآن عن واقعه لمكان برهانه القاطع اللذي لا مردّ له حتى من الذين يقرؤون الكتاب وهم له ناكرون.

ذلك، وأخيراً قد تعني (إنها النافية لمدخولها : فما كنت في شك مـما أنزلنا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ليشهـدوا لك أنك ما

كتبهم، وأن طبيعة وحي الكتاب تدل على أن القرآن أحرى أن يكون وحياً .
وهذا التوجيه في (إنها النافية يشي بـما كان وراءه من شدة الـموقف وتأزُمه في مكة بعد هامة الإسراء، وقد ارتد بعض من ألـد أسلموا لعدم تصلديقه وبعد موت خديجة وأبي طالب واشتداد الأذى على رسول الش الش معه، وبعد تجمُّد الدعوة في فترة مكية بموقف قريش العنيد العتيد، وكل هلـ الملابسات تُلقي ظلالها على قلب الرسول بعد ذلك القصص الموحى، تعريضاً بالشاكين الممترين المكنبين :

وفي رجعة أخرى إلى الآية نقول: إنها تحمل شرطية تنبه أن قراءة الكتاب مما يحمل قارئه على تصديق وحي القرآن بأحرى من كل كتابات الوحي وكما

 بتلك المقالة مهما كانت بسيطة عابرة، فضـلاّ عن المقايسة الدقيقة بعد الثندبر
 الأعلى من عامة الوحي على عامة رسل الشا


 هو يقرؤه، نم يفكر أيهما أحرى بالتصـديق وحياّ؟ وطبعاً هو القرآن آن الذي الني يفوق سائر الوحي في كافة الحقول البيانية لفظيةً ومعنوية.




 وعلى أية حال فالشك بين كفر، ومتطرق إلى إيمان، وأما المؤمن
 وإلا فكيف يصطفيه الله ويجتبيه بين عباده الصالحين وهو نفسه بشكه من الكالحين الطالحين؟!. (1) سورة البقرة، الآية: بr.

II• : سورة مود، الآية (Y)

(0) سورة الدخاذ، الآية: 9.
 ليست لتقول إنه في الحق شاك مما أنزل الشا إليه، إذ لو كان في شك من منه كان
 هذه الآية التي تعني علاج شكه إذ هو شاك فيها كما هو شاك في سواها . وقد تعني وْ - إلى - أَيْتَلِّنُنَ عناية إلى تثيتها وهم به مقرون. تم النـاك في القرآن هو بأحرى شـاك فيما سواه من وحي هو هو دون

 فارق بين ما أنزل إليه أكان هو سائر القرآن أم أمثال هذه الآيات التي تعني
علاج شكه .

إنما ذلك من باب: إياك أعني واسمعي يا جارة، أن الشاك في القرآلن له طريق بسيط لإزالة شكه هو قراءة سائر الوحي وقياسه إلى وحي القرآن،

 خارجية توصله إلى الإيقان بوحي القرآن.
ذلك، فبين محتملات عدة في المعني من الآية كيف يتمسك بأردئها المناحر لنفس الآية وآضرابها من عدة جهات، فرضاً له ورفضاً لما سواه من محتملات صالحة إلى ذلك الطالح الكالح19.

 فالنقد والجواب كما النقد والجواب على سواء، وهذه الآية تتطلب الإيقان

من أي مخاطب بها بآيات الله فهو من الرابحين، كما والشك فيها يجر الى تكذيب فخسران مبين.

为


 تصلبت قلوبهم وصلبت حيث ختم الها عليها بما كانوا يكفرون، فهـم


خلاص:


 القرى الكافرة التي لم تؤمن عند رؤية العذاب، أم آمنت فلم ينفعها إيمانها إذ
 إيمانهم إذ آمنوا حقه بالش مهما كان بملابسة العذابه، فليس الإيمان عند




 الصـادق هو طبيعة الحال لمن عاشوا كافرين حتى جاء بأس الله، فليس (1) سورة فافر، الآيتان: AE، A0.

الفرقان في تغسير القرآن// الجزء الرابع عـر

 هيِيز أن يرجعوا كفاراً فنعلبهم، أم حين موتهم حيث ينقطع متاعهم الدنيا إلى متاعهم في الأخرى .
ذلك، وفيما يروى عن النبي

 ففرقوا بين المرأة وولدها وبين السخلة وأولادها وخرا وبرجا العا

علم اله منهم الصدق فتاب عليهم وصرف عنهم العذاب" (1)

يكون حقآ صادقاً .
ذلك، وليس هذا الاستثناء إلا عن واقع مستمر، فلا يخص قوم يونس

 تؤمن إيماناً لا ينفع وهو المنبعث عن رؤية البأس .
فلا بد لدفع العذاب من إيمان سابق عليه أم لاحق به يكسب فيه خير"





(Y) المصلر الـعابث (Y)
(Y) سورة الانعام، الآلة: 10A (Y)

ناجون، أن السنة جارية بدائب استمرارية التكذيب كما كان مهما تعلقوا عند رؤية البأس بلفظة الإيمان، وهكذا كل عاري علا مؤجّل للتوبة، حيث يغتنم الفرصة



 يَكُونُوا مُوْمِينِيَ

(الو") هنا تحيل تلك المشيئة المخالفة للحكمة الربانية من الخلق فإنها



كان مصرآ على إيمانهم لشوقه الفائق للإيمان(Y)

سورة البقرة، الآية: A1.
سورة البقرة، الآية: YOY.
 بسند سأل المأمون أبا الحس مِ علي بن موسى الرضا











تم الإيمان كما الكفر ليس إلَّا بإذن الله بعد اختيار الكفر أو الإيمان من







المعمد إذ لم يستعملوا عقولهم
ذلك، فكما أن عدم إذنه تعالى أن تؤمن النفوس المتخلفـة عن علم

 اللختم على قلوبهم، وإرسال الشياطين إليهم وتقيضضهم عليهم
 لإيمان أم كفر، لا دور له على أية حالى، وإنما هو الـوا التوفيق وعدمه للإيمان

وعدمه بعدما اختاروا إيماناً أو كفراً.
=
 المأمون: فرجت هني فرج اله منك.



 الناس الخذوا عن الناس والنكم أخذتم عن رسول الشال
 سورة الصف، الآية: 0.

فإذنه تعالى لمريد الإيمان تيسير له دون تسيير، كما إذنه لـمريد الكفر


إلى كفر اختاروا جزاء: وفاقاً ولا يظلمون فتيلا" .
 الإعلام وما أثبه من غير إذن إلا






السفر بالصواريخ وأشبامها إلى السماوات ما استطعنا إليه سبيلاً . فقد نظرت الآية في ذلك النظر إلى مستقبل النظر بصرياً مهما شمل كلـ الـل




 الفضاء حتى الآن فقال قائلهم من السوگيت الملحد : ما رأينا الشه على سطع


(1) سورة يوسف، الآية: 1.0.

(r) سورة القصص، الآلية:
(£) سورة فافر، الآية:

وواجب النظر هنا موجَّه إلى المؤمنين بهذا القرآن كمحَاور أولى
كتحقيقه، نم كل من يسمع إلى هذه الإذاعة القرآنية. فغزو الفضاء بمختلف الوسائل المستطاعة لبني الإنسان هو من الألألمان الأمور
 الآفاقية بمعرض الأنظار على مدار الزمن، توكيداً وتوطيداً لتوحيد اللّانـا



 البالغة في الخلق أجمعين




 ل ل ل
 وهل إن بعد محمد
 العذاب، بل القصد مجموعة أيام العذاب لمن يستقبل إلى من مضى، والئتُ

 (1) سورة المرسلات، الآية: 4.







 وأِقَتْ وَجْكَهِ بكل الوجوه ظاهرة وباطنة دون إبقاء لأي وجه على أي وجه والْلَيْنِ


درجات التوحيد .

 وأخلص المخلصين وهو عائش هذه الكلمة بكل كيانه طول حياته رسالياً وما قبله؟.

ذلك له تأكيد وطيد، ولمن يسمعه استئصال لآمال مائلة عن التوحيد أن

 أو يفعل أو يقول، بل هو كسائر المكلفين مسؤول مسؤول. ذلك، وياحتمال آخر تحتمله الآية وأضرابها، الخطاب عام يشمل كافة المكلفين على الأبدال.

: (
فاللي ينفع بحق أو يضر بحق، استقلالاَ دونما استغلال، هو الشا الذي

 وظلم بالحق وظلم على كافة المقايس .





يشاء من عباده وسلوه أن يستر عوراتكم ويؤمن من روعاتكم|"(1) .
ذلك، فالموحد الصالح ليس يخشى أحداً إلّا اله، فإن أزمة الأمور طراً بيله، والكل مستمدة من مدده.

فحين يقوم طاقاته المستطاعة في سبيل الله، حصولآ على مرضاة مان الها م، فلا عليه أن يخاف أية عراقيل في هذه السبيل، وهو يعلم بيقين وُوَإِّن
 فالمشيئة الطليقة الربانية هي التي تدبر أمورنا كما يصلح حين نَصلح له
 ليس فوضى جزاف، وإنما حسب المساعي والفاعليات والقابليات وما يراه
 (1) اللدر الدتور ب: با^ - أخرج أبر نعيم في الحلية واليهيتي ني شعب الإيمان وابن مساكر من أنس انْ رسول الشا

فليس ليصيب عباداً له بضرّ، إلاّ فيما يستحقونه ولا حِوَل عنه في قسطاس



الحكمة الحكيمة، والعدالة الرحيمة.
我








أية حال، إنما أنا رسول تُقرّر موقفي :



 ولقد صبر صـاحب الرسالة العظمى على أعبائها حتى عجز الصبر من صبره، وحقاً يقال في حقه: وأصبر حتى يحكم الش في أمري سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري صبرت على شيء أمرَّ من الصبر سأصبر حتى يعلم الصبر أنني وهكذا نجد كيان هذه الرسالة السامية المنقطعة النظير بين كل بشير

ونظير، قد بلغت القمة في التربوية والتربية الربانية، غير متأثرة من خماسية

 يصنعه، هذه العوامل لها تأثيرات هامة في بناية الشخصية الإنسانية خيرّة أو

ذلك ولا بد للرسالة الربانية أن يحملها صنيع الرب، ولكي يحلق على الئى كافة الشكليات التربوية الناقصة البائسة غياراً لها، وكذلك الشال الشكليات الكان الكاملة
 فالرسول كانت درجات الوحي متفاضلة، فهو صنيع الله قبل ولاده في أصـلاب آبائه وأرحام أمهاته، نم وهو اتو صنيعه الأربعين، ومن منا بزوغ القمة الرسالية المعنية بالوحي الأخير ليصبح رسولا إلى الناس أجمعين، دون تأثير من المحيطات التربوية البشرية التي مي بين خاطثة وناقصة.

وإذا كان موسى "اولتنصع على عيني" وهو يحمل الرسالة العالمية الثالثة المححددة بزمنها الخاص، فبأحرى هذه الرسالة الأخيرة، لا بد وأن يخطو أرقى الخطوات ويحظو أرفع الحظوات في (اولتصع على عيني" (اوأصطنعك لنفسي" وما أشبه من الاصطناعات الربانية.


H2g











 (2.2)

إنها سورة (هودها المذكور هو فيها خمس مرات، وفي سائر القرآن

 آية في الشعراء وثماني في الأعراف تذكر آن دعوتن، ومنا إحدى عثر آية

تتكفل ذكراه، فلماذا تسمى هذه السورة باسمه وعديد آيها بقصته أقل مما في الشعر|\&؟!.

أتراه لأن قصته هـنا أطول من سائر القصص الـمسرودة فيها مـن


 فيها هؤلاء النبيون السبعة وفيهم نوح وإبراهيم وموسى من أولي العزم من ومن
. الرسل
أم لأن قصته هنا أهم مواضيع من قصته في الشعراء؟ ولا نجد اللَّهم إلّا عكساً أم على سواء! ألاء
(ألشعراءه الحاوية لفصل أكثر هي الشعراء لهامة القضاء على الشعراءه
ثم وعديد الجمل بينهما على سواء رغم زيادة عديد آيها في الشعراء. ونوح
 إلاّلا محمد

 تسمية هذه السورة باسم قهرمان اللدعوة في ذلك الوسط الغدام الـد الجبار! .



 وعم يتساءلون ومل أتاك حليث الغاشية، وني ثالث إضانة الثقارعة وسأل سائل، والنقل=


 لما تحوي من تصص الأنبياء وهلاك الأمم؟ وهي منبثة في القرآن كله وقد
 شيبك منه، قصص الأنبياء وهـالك الأمم؟ قال
(「)
 سائر القول الثقيل كالغاشية والقارعة وسأل سائل والواقعة والمرسلات وعم


 وموسى وصالح ولوط!.

 وقد يأتي نبأها الفصل عند آيتها .

 = المتظافر يحوي مود والواقعة، فهما - إذاً - تهرمانتاذ في ذلك الميداذ، بفضل مود ملى الواقعة لمكان مود وأخواتها في أحاديث مدة.

(Y) سورة الشورى، الآية: 10 (Y)



هذه الـحروف الرمزية، نم فصٍّلت في مفصلات الآيات للناس، وفصلت بوحي خاص لرسول الناس


 تدذُّل حتى للرسول متشابهات نم فصلت بمحكمات، فقد أحكمت آياته في نبرات، ثم فصلت بآيات أخرى، وأحكمت معرفياً نم فصلت علمياً وعقلياً على مر الزمن، فإن آن للقرآن آيات متشابهات يفسرها الزمن، إذاً فلا إحكام في القرآن إلا وهو
 ولقد فصلنا القول حول مرحلتي إحكام القرآن وتفصيله في سور القدر والدخان والقيامة (17) وطه (II ) وسواهها فلا نعيد هنا إلّا ما فصلت في في
"(تم") هنا تُراخي تفصيل الكتاب عن إحكامه فتراخِ أول هو منذ الأزل حتى ليلة القدر، وتراخ ثان هو طيلة رسالة الوحي منذ ليلة القلدر وهي ثنلاث وعشرون سنة، تم هناك تفصيل آخر على مدار الزمن وتقدّمه حيث تـتجد معارف من الذكر الحكيم لم تكن تعرف من محكم الكتاب على تفصيله، ومن نم تفصيل آي بآي أخرى حيث القرآلن يفسر بعضه بعضـا وينطق بعضه


- (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزخرف، الآية: ع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: 100. }
\end{aligned}
$$

 القرآن بنفسه، ومنه تفسيره بالسنة حيث أمرنا باتباعها ولكنها لا تُعرف إلَّا بموافقة القرآن، دون أية حاجة إلى تفسير وتفصيل من عند غير اله، فكما أن الن اله أهل كتاب القانون الرباني منه، كذلك التبصرات له فصـلاّ، فقد يفسر الوحي نفسه كتاباً وسنة .
فكما أن الحكيم الخبير يفصّل محكم القرآن تدوينياً، وحياً وما أشبه، كذلك يفصله تكوينياً على مدار تقدم الكشوفات والاختر الاختراعات، وتقدم العقليات التي توضِّح ما أحكم من الذكر الحكيم فحركات الأرض ودورانها، وانعكاسات الأعمال بأصواتها وصورها، الأها


 ذلك، ومن أحكم الإحكام في القرآن اللذي يليه التفصيل مو التوحيد

 وقصصية وسواها من تفاصيل الكتاب.

 ألنَّه المحكمة الحكيمة هي مفصِّلة في كافة محتوياته دون إبقاء، مما يربط بينها برباط حكيم عميم، دون انفلات عنها وإن بآية من آية . ف وأثمَّهِ إذاً لا تعني التراخي في ذلك التفصيل، مهما عنته فيما سبق من تفصيل، فهي تعنيهما كما يعني الإحكام والتفصيل كل هذه الإحكامات والتفاصيل
 كلتفصيل الفضيل، فجاءت قوية البناء، دقيقة الدلالة، ظاهرة المدلول، كرا كل

 بين تفاصيلها، والتفصيل الوحيد الذي لا يمكن إلاّلا ولا


 كتاب، نم في الفِطِّر والعقول، نم في كتابات الوحي وسائر الآيات الآفاقية،


 كتابات الوحي أم سواها، والأول والأخير كتابان معصومان، وعليا ولىا العقول التي هي وسيطة بين كتاب الفطرة والشرعة وسائر الكتب الآفاقية، أن تتدبر وتجيد النظر لتأخذه من الكتابين المعصومين خير أخذة.

هذا، وخالص التوحيد ينعكس على كافة العقائد والأعمال دون إبقاه، فإن مالح الإنسان في كل أقواله وأحواله وأعماله، يتوحد في التوحيد الحق المطلق، دون انزواء في زاوية العقيدة، نم لا خبر عنه في سائر الـحالات والمجالات والجلوات.

إذاً فكتابات الوحي، ولا سيما القرآن العظيم، هي بصورة محكمة حكيمة ليست إلّا كتابات التوحيد، المتجلي في كافة الخلوات والجلوات


ذلك، ومن حصـائل التوحيد الحق حق العقيدة لليوم الآخر كمـا

تتكفلها : پإليه مرجعكم جميعاً وهو على كل شيء قديره وكذلك الأمر بين


 وتطبيقها، فإنها غافرة ساترة للأخطار دفعاً ورفعاً، دفعاً لـما تهجـم من
 هما مكفران لما يحصل من لممّ وفوقه حسب الشروط المسرودة في القرآن. فقد شمل "اكتابل" هنا كلتي مرحلتي الإحكام والتفصيل لأصـول الدين
 وبهامشه السنة، سواء أكان كتاب التكوين الأم بالنسبة لما كتبه الله في الفطر، وكتاب التشريع الأم بالنسبة لما كتبه في ليلة القدر على قلب الرسول ولأن القرآن مقصود في هيكل التفصيل التأليف، كما هو مقصود في التفصيل التنزيل، لذلك لا يصح غيار في تفصيله التأليفي، فإنه مقصود في هذه الدعوة الأخيرة العالمية. إذاً فتأليفه حسب ترتيب التنزيل، أم موضوعياً، أما أشبه من غيار عن اللهيكل الموجود، إنه معارضة لما أراده الله في كتابه من ترتيب رتيب. وهكذا تفسيره خلاف التسلسل الموجود، اللَّهم إلّا خاصة المّانـا المققصودة بخاصة الدعوة القرآنية للخاصة الظروف والمتطلَّبات قضية مؤاتية البيئات.
 فلقد توارد كلا الإحكام والتفصيل في ذلك الكتاب على توحيد العبودية (1) سورة الزخرن، الآية: ع.

الذي يتلو توحيد المعرفة، وبينهما كل توحيد يحق في ساحة اللعوة الرسالية
القرآنية، ومنها:




 الإنسان في الحياة الدنيا كما يناسب الحياة الأخرى وكما يطلبه أهل اله:



 وقبلها البرزخ وعذاب يوم الدنيا . وهنا التوبة بعد الاستغفار قد تعني أنها سبب لقبول الاستغفار، فمن
 يُقبل منه الاستغفار .


(1) سورة البقرة، الآية: Y•1.
(Y) ملحقات إحقاق الحق (YY -

 (YVI:1) سورة المائدة، الآية: VE.

حال أنهم يستغفرونه، آم والعطف حيث تعني (ولا يستغفرونها دون عناية للترتيب.

فلأن الاستغفار يتقدم على أن يتوب اله، وليست هي إلا بعد توبة العبد



وقد يعني تأخر التوبة عن الاستغفار بما عنى، الاستغفارَ من سالف اللنوب، والتوبة نصوحاً عما يستقبل، والاستغفار من الشرك، الارك، والتوبة من سائر المعاصي، والاستغفار طلبٌ من اللها لإزالة ما لا ينبغي، والتوبة محاولة الإنسان نفسُه لإزالة ما لا ينبغي


 الغُرور، وإذا يشري به الحياة الآخرة فهو المتاع الحسن، وكا وكما يصف الإلإ الإمام
 ومن أبصر إليها أعمتهلا.
 ذي الفضل، حيث يجازيهم فضلهم بزيادة من فضله، مهما كان كلّ من فضله

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النصر، الآية: r. }  \tag{1}\\
& \text { سورة مود، الآية: هr }  \tag{r}\\
& \text { سورة مود، الآية: الآلا }  \tag{r}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: 110. }
\end{align*}
$$

الفرقان في تغسير القرآن// الجزء الرابع عـر
 المجموعة المستغفرة التائبة، فتصبح الحياة الدنيا نموذجة من الحيّ الحياة العليا ، وكما سوف نجلدها زمن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الثشريف. فالمتمتع حسناً بمتاع الحياة الدنيا له الحسنى في الحياتين مهما أساء
 رذله، مهما كانت الآخرة مي المجالة الحقة الحقيقية للذلك الإيتاء الفاضلـ،

 فالمتاع الحسن لا بعني - فقط - ما يحسن الـحياة الأخرى، بل


وأما أن ضألدنيا سجن المؤمن وجنة الكافره و"اخص البلاء بالأنبياء نم


 يعني ما يناسب الحياة الأخرى حيث يحير الا يحق مرضاة الله، ومعيشة المؤمن على
 على الله بذكره وهداه ورضاه، وهي الحسنى في الحياة الإيمانية خلاف سائر

(r) أَهَمَا
(1) سورة الأعراف، الآية: 97.
(Y)


فالمشتغل بطاعة اله وعبادته منشغل عما سوى الله، مبتهج باله، ، فالحياة الدنيا له جنة في باطنها حاضراً ومستقبلا"، مهما كانت له سجناً حيث يسجن

 والمعيشة الواسعة برضوان من الله هي في الحق سجن؟.

 لا يعني إلّا نصرة في حمل الرسالة والإيمان وتطبيق الواجب فيهما، دون زهرة
 وnألا إن حزب اله هم الغالبونله يعنيان تلك الغلبة الصالحة الفالحا الحة بميزان الها لأهل اله .

فطمأنينة القلب إلى العاقبة الحسنى، والاتصال باله والرجاء في نصره
 الدنيا، للإنسان المرتفع عن الحس المادي الغليظ الحضيض البغيض

ومهما كان المؤمنون القلة مظلومين في مـجتمع يسود فيه الظلمه، فلا تخلو حياتهم عن متاع حسن إذ لا يبتلون هم أنفسهم بالظلم، ولا ينظلمون عيشة تحت نير الذل والظلم.
نم المجتمع الذي يسود فيه الإيمان باله، تطبيقاً لشرعة الشا، نجلده لا لا لا لا يقاس في متاعه الحسن بالممجتمعات الرذيلة البعيدة عن الفضيلة، حيث الضينك في العيشة تشـملها كلها، ولكن المؤمنين فيها، المظلومين غير الظالمين، هم مطمئنو القلوب بذكر اله ورضاه.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة غافر، الآية: } 01 .  \tag{1}\\
& \text { Y) : سورة المجادلة، الآية } \tag{Y}
\end{align*}
$$

ومما يرتاح إليه المؤمنون المطمئنون بالله ووعوده، العائشون مرضاة
اله، أنه :

 على إيتاء كل ذي فضل فضـله، وإيتاء كل ذي رذل رذله، قدير على كل ما وعده الصالحين والطالحين، وهذا من المتاع الدسن

 الربوبية، كأمواج البحر التي هي راجعة إلى البحر نفسه كما يتقوله القائلون

بالفناء في الش؟ وهو رجوع فيه وهنا رجوع إليه! .
إنه رجوع دائب إلى الله معرفياً وعبوديآ، كما ابتدأنا وأبدع فينا فطرة


والرجوع إلى الله انثنان ثانيهـما رجوع إليه باختيار، مـحاولة بكافة


 وإنشاءً لما فيه اختيار، فليكن الإنسان دائب السلوك إلى ربه دونما غفوة ولا فترة، مهاجرأ إلى اله على أية حال، في كل حلّ وترحال الِ


نص جليٍّ عليٍّ يستعرض صـورة عن حالة واقعة من الكافرين بهذه

$$
\text { (1) سورة الانشقاق، الآية: } 7 .
$$

الرسالة السامية القرآنية، ورسول الله





 تخفى عليه خافية ولا تعزب عنه عازبة.
 فطرهـم على معرفته، فاستخفاءٌ عن نبي الله الذي دعاهـم إلى طاعته (r)



 عليه، وعما دعاهم إليه من رسوله وكتابه، ويا لها من رهبة غامرة وروعة
 البعاد (ايثنون صـدورهم ويستغشون نيابهـم" استخفاء: من الها ومن رسول الله ومن كتاب اله كيلا تفجؤهم ذكراهم (1) اللر المنور ب: • • بY عن مجامد في الآية قال : تضيق شكاً وانتراء في الحق ليستخفوا منه قال: من اله إن استطاعوا (Y) المصلر عن عبداله بن شداد بن الهاد في الآية تال: كان المنافقون إذ أمر احدمي بالنبي
 ورأسه مكنا وغطى بثربه حتى لا يراه رسول اله اله اله المصلر عن قتادة في الآية: كانوا يحنون حدورمم لكيلا يسمعوا كتاب الش

ذلك ومن ثني صدور المنافقين أنهم كانوا إذا اجتمعوا مع بعضهـم البعض



 يعلم غيب صدورهمم ودخائل قلوبهم ومرامز أعينهم ومحاذق ألسنتهم.




(1) أَعَلِيمُ






 بوسيط ملائكي أم بشري أم عملي، من محاولات الدواب التي تحمل رزة التها أم لا تحملها .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة العنكبوت، الآية: •7. } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: } 07 \text { (Y) } \\
& \text { (r) سورة الشورى، الآية: M9. }
\end{aligned}
$$

فعلينا أن نسعى لأرزاقنا متوكلين على اله لا سواه ، وكا وكما أمرنا اله في في
 والجان ومن أثبهنا بما نسعى حسب المستطاع والإمكان، أم دون سعي لمن


 |الأرحام والظهور إلى أن تتنامى بهم الغايات||(r)
 تال : اتى رسول اله







الحسن من حوله حالاً وآكثرمم مالًا




 الغوث، ولا يظنون إلا أنه أتى رسول اله لا لا


 ما رأينا طعاماً آكتر ولا أطيب من طعام أرسلت به، تال : ما أرسلت إليكم طعاماً، فأخبروه
 رسول الش . نهج البلافة عن الإمام ملي أمير المؤمنين

فبين مستقرات الأرحام والظهور ومستودعاتها إلى أن تتناهى بهـم
 من علمه المكنون دون أن يعزب عنه شئُ



 كل حل" وترحال، مضمون عند الله لا يتخطاه.

فقد تقول دودة في قلب الصخرات: ا(سبحان من يراني ويسمع كلامي





فليس المقصود أن هناك رزقاً مقدراً يأتي دون سعي لمن بإمكانه السعي

> سورة اللذاريات، الآيتان: MY، WY.
> سورة الانعام، الآية: الآنان



 الدودة تقول: .
وني الدر المتور حاجة حتى إذا بلغ أتصى الثره منها فيقبض فتعول الألارض يوم التقيامة مذا ما استودمتني سورة العنكبوت، الآية: •7.

سورة النجم، الآية: هس.

كما يعتقده بعض المجاهيل البطالين من الناس، وإلا فأين الأسباب التي أمر الله بالأخذ بها وجعلها من نواميسه في رزقه؟ وأين حكمة الها في إعطاء

 ذلك، ومن ذا الذي يرزقنا بما نسعى قدر ما تقتضيه حكمته العليا:





 آن الها يحرم طالب الحرام عما قدر له بسعيه من الحلال، والمتخلخلفون عرن شرعة اله في طلب رزق اله، هم منهيون منئيون عن حرامه شرعياً وإن كانوا يُرزقونه تكوينياً قضية الحكمة في دار الاختيار الاختبار . ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى الا رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يلا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوا بشيء من معصية اله فإن اله قسم الأرزاق بين خلقه حلا ولالآ ولـم يقسمها حراماً فمن اتقى الهه وصبر أتاه رزقه من حله ومن هتك حجاب الله

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: } 71  \tag{1}\\
& \text { سورة الانشقاق، الآية: } 1 \\
& \text { MI: } \tag{r}
\end{align*}
$$

وا(اعلموا علماً يقيناً أن اله حيلته وكثرت مكائده أن يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم، أيها الناس إنه إنه لن

 مضرته، ورب منعـم عليه مستدرَج بالإحسان إليه، ورب مـغيرور في النـاس مصنوع له، فاتق الشأيها الساعي عن سعيك، وقصر من عجلتك، وانك وانتبه من
 إذاً ف ولَكَل آنَّهِ كما تعم الرزق بسعي لأهله، إلى الرزق بغير سعي لمن لا يحمل رزةه، كذلك تعم تكوينه المخالف لتشريعه، إلى الموافق لتش لتشريعه،

وهذه هي من قضايا توحيد الربوبية ${ }^{\text {(r) }}$
ذلك، وآأما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر
 (Y)


 رجلاً بادناً ثقيلاً ومو متكين على فلامين أسودين أو موليِن فقلت في نفسي : سبحان اله شيغ



 اله

 المدينة في يوم صائف شديد الحر نقلت: جعلت فداك حـل
 فقال: يا مبد الأهلى خرجت في طلب الرزق لأستغني به عن مثلك

إلى كل نفس بما قسم لها من زيادة أو نقصان، فإن رأى أحدكم لأخيه غفيرة
 أرزاقهم وقدر أقواتهم" (^৭) فقد اقلدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة. . . . . (AQ) .

وترى الأرزاق مضمونة بلا عمل؟ كلا ذ الد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل، فلا يكونن المضـمون لكـم طلبه أولى بكم من المفروض علي
 عليكم قد وضع عنكم" (IIY).

هذا، وليس معننى ازدواجية الطلب والتقدبر أن القـدر هو بمقدار الطلب، إذاً (فخفٍض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جرّ إلى حَرَب: - سلـب - فليس كل طالبب بـمرزوق ولا كل مـجـمل
 قَسمك وآخذ سهمك، وإن اليسير من الش سبحانه أكرم وأعظم من الكثير من


وا(اعلموا علماً يقيناً أن اله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتئدت طلبته وقويت مكيدته أكثر مما سمي له في الذكر الحكيمّ، ولم بحل وبل بين العبد في ضـعفه وقلة حيلته وبين أن يبلغ ما سـمي له في الذكر الـيكر الحكيم، والعارف بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة، والتارك له الشاك فيل فيه
 مبتلى مصنوع له بالبلوى، فزد أيها المستمع في شكرك، وقصر من عجلتك وقف عند منتهى رزقك||(Y)

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الرابع عشر


 (ا. . ولن يسبقك إلى رزقك طالب ولن يغلبك عليه غالب ولن يبطيً

ولأن المعيشة تختلف حسب اختلاف الطلب حلاّ وحرمة وراحة وتعباً

 في الحياة إلى آخرتي من غير أن تُترفني فيها فأطغى، أو تقصّر بها علا علي
 منك سابغة، وعطاء غير ممنون، تم لا تُشغلني عن شكر نعمتك والك بالإكثار مما
 ويملا صدري همه، أعطني من ذلك يا إلهي غنّى عن شرار خلقك، وبلاغاً

أرجو به رضوانك|"(Y)
 فما بال بعض الناس يموتون جوعاً، أو من تضيُّق الرزق أكالا أو صحياًّ



 تنافي دار التكليف ودور الامتحان.
(1) سورة النجم، الآية:
(Y) الصحيفة الثانية السجادية.

فحين قدّر لك قَدَر بما تسعى ويما لا يمنع ظالم أو يدفع مَن عليه حقُّك حقَّك، فلا ضسمان لوصول المقلدر إليك حين تترك السعي اللّائق، أو لا تأخذ حقك من الظالم، أو لا تقدر على استجلاب حقك قضبية قوة الظالم

وضعفك.
فقد قدر اله لكل دابة رزقها حسب الحكمة العالية والمساعي الصالحة،
 ضابطة في دار الاختيار الاختبار.
 حياتها، وذلك موسع على كافة الفقراء، ولا أقل من حشاش الأرض التي فيها بُقية الحياة مهما كانت صعبة ملتوية.


 آية وحيدة منقطعة النظير في صيغة التعبير عن مرحلتي الخلق الأوليين، حيث الثانية تتبنى الأولى كما تتبناها الثالثة وعلى طول الخط .




لقد تحدثنا في قول فصل عن خلق السـماوات والأرض في ستة أيام على ضوء آياتها، ففصلناه في (فصلت") والبقرة والنازعات وما أشبه، وما فصلت في "فصلتالهي أفصل وأحصل رغم أنها أعضل مما سواهها ولكنها أفضل تبياناً .

وهنا نتحدث عن ذلك وآلَّآكِ الذي هو مادة خلق الأرض والسماء، بكل
 العرش هو كسائر اللغات المشتركة الاستعمال بين الخلق والخالق، هنا تجرَّد عن المعاني الخَلقية، وتختص بما يناسب ساحة الربوبيبة، فقد تعني هنا مستقر سلطته تعالى، وقد جاءت العرش - أيضاً - بمعنىى البناء العال
 خلق السماوات والأرض على الماء، أم وسلطته، وهما هنا بمعنى واحد هو أن مادة خلقهما كانت هي الماء.



 فالعرش وهو السلطة الربانية بملابساتها الخَلقية، هو واقعياً وفعلياً ليس

 وتدبيراً، وأما قبل الخلق حيث كان اله وانم يكن معه شيء فلا عرش إلذ لا
 فهو (اخالق إذ لا مخخلوق" بمعنى قدرته على الخلق قبل مشيئته، كذلك هو (اذو العرش" إذ لا معروش، بمعنى سلطته على ما يخلق من معروش فعرش .


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النحل، الآية: ه7. } \\
& \text { ITV : سورة الأصراف، الآلآية (Y) } \\
& \text { (Y) سورة يونس، الآية: با }
\end{aligned}
$$

 هي عرشه الفعلي في مئلث الزمان، وفاعليته الشأنية بكمال القدرة الفعلية
 ما قد يدل على الخلق الأوّل كهله الآية، فقد كان عرشه وسلط
 السماوات والأرض سلطة على خلقهما، وبعد خلقهما سلطة على تقديرهما وتدبيرهما، نم قبل إقامة القيامة سلطة عليها كأصل، وبعدها رما سلطة على تقليرها وتدبيرها .

تلك الثلاثة من السلطة الفعلية بعد كل مرحلة من الخلق تقديراً له وتدبيراً ألـا



ذلك، و"كانه هنا تضربب إلى أبعد أغوار الماضي البعيد لكينونة األماءلة قبل خلق الأرض والسماء، فليس هو الماء المتولد فيهما وعنها وعهما حيث


وقـد يـروى في بُعـد هـذا الـمـاضـي البـعيـد عـن الإمـام عـلـي أمير المؤمنين 部
 الضوئية الفاصلة بيتنا وبين جُزُر من النجوم للسماء الأولى.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة البروج، الآيتان: } 10 \text { ، } 17 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

(Y) اللد المتبور
 الفت سنة وعرشه على الماء.


هنا يعرَّف پاالماءه أنه أم الكائنات بأسرها المعبر عنها دوماً بـ بأَّلَّكَكَّتِ
 حيث خلق منه كل خلق من الأرواح والأجساد الكامنة فيه، كيف لا وقد الحمل دينه وعلمهه الماء قبل أن يكون سـماء أو أرض أو إنس أو جن أو أو

=




قال: : إنما مثلث لك مثالا ال





بليارات من الـسنين في حسابنا والشا ألما

 أسال عن شيء دون العرش إلا أجبت فيه فقام رجل - وفيه أنه سالك تعنتا من مسائل منها الها

 ملي پx









ما خلق من خلقه، الشيءَ من الشيء، إذاً لم يكن له انقطاع أبدآ، ولم يزل



إذاً فليس هو ماءَنا (H2O) منسوباً إلى هذين الوالدين، ولا أو جزيءء حتى الثيدروجين حيث النسب يشملها كلها، فإنه على كونه أبسط اللذرات - فيما يعرفه العلم حتى الآن - منسوب إلى والدين همـا پالكتكرون وبروتونه أم وفيه مزيد من نيوترون وبوزيترون.
إنما المادة الأم الفردة الأولى هي المشار
 المـخلوق منه سائر الأشياء، وأقل تركيب له يشكل كيانه المادي كأبسطه، هو الجزآن الهندسيان أو الفيزيائيان، أم - لأكثر تقدير - أبعاد ثالانة ألة مي أم هما تشكل كيان المادة كأصل لها أصيل، وقد فصلنا البحث الـا حول كيان المادة الفردة غير القابلة للانقسام ببقاء زوجها على ضوء آية الذاريات فلا

> نعيد.

وترى ولماذا سميت المادة الأولية هنا بـ االماء" ولها اسمها؟ ذلك لأنها غير معروفة لدينا حتى نعرف لها اسماً، وأفضل تعريف بها اسمياً هو (الماءء
=

 فقال: إن اله
أتول: ومذه مناية لطفة أن علمه ودينه بحملتهـا كانا محمولين في (الماءها !.

أمل الشام من علمانهم - إلى أن تال -: وكان الخالق قبل الصخلوق ولو كان . سورة اللذاريات، الآية: 9 ع.

اعتباراً بمشابهة أجزائه حسب المعرفة البسيطة، وبساطتها حيث يركب من
 المعروفة لدينا عرفياً وعلمياً، وكما استعمل (الماءهال في مني الإنسان وسائر الحيوان، وما أثبه في سائر القرآنذ

ذلك، وكما يعرف (ألماءل" من وراء ذلك الاسم بسماته، فمنها هنا أنها مادة السماوات والأرض لخلقهما، وفي الذاريات نعرف أبسط تركيب له أنه ذو بعدين اثنين، أم وأبعاد ثلاثة .



اختلفت أحياناً في كيفية التفجُرة الأولى لخلق السماوات والأرض منها
فالمروي عن النبي (أوّل ما خلق اله نوري" حيث الأولية الأولى تعني الزمنية، والثّانية قلد تلا تلعني


 فراجع
فقد يروى عنه


 سوال عن (أين) المكانة في خلثه الخلق دون المكان، وإذا كاذ عن المكاذ فالجواب ينغيه بما فيه (اما تحته وما فوته . . 1 حيث مما نافيتان فتسلبان منه كالا الفوق والتحت.

الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماءه(1) وا(كان الهه ولا شيء غيره وكان عرشا

 لإجماله .
 ابتداء، بلا رويَّة أجالها، ولا تجربة استفادها الا


 الأرجاء، وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماء متلاطماً تياره - فهذا الماء الـاء المُجرى كان قبل إجرائه كائناً كأول ما خلق! ا م متراكماً زخَّاره، حمله علها على متن الريح العاصفة، والزعزع القاصفة، فأمرها برده، وسلَّطها على شلُّهِها





 وسَمْكاً مرفوعاً، بغير عمـد يدعمهها، ولا دسار ينظمها، تم زينا زينها بزينة
(1) المصلر عن ابن العاص قال قال رسول الش (Y)
 رسول الش اولا شيء غيرها ما عناه نغس التعير من ذي قبل .

الكواكب، وضياء الثواقب، وأجرى فيها سراجاً مستطيراً، وتمراً منيراً، في
فلك دائر، وسقف سائر، ورقيم مائر . . ${ }^{\text {(1) }}$
(اوكان من اقتدار جبروته، وبديع لطائف صنعته آن جعل من ماءٍ البحر

 فقد اكان كل شيء ماءً وكان عرشه على الماء فأمر اله عز ذكره الماء
 الله



 صعقة، فالماء المُعاد قد يختلف اختلافاً عن الماء الأول المُبَدَإِ المُبدَع ذلك، فلا دور للهرطقة الحمقاء أن الكائنات هي قديمة زمنية قضيةً دوام فضله وفيضه تعالى، وأن المعلول ليس لينفك عن العلة أبدآ؟.
(1) (1) من الـخطبة الأولى في نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين ( (الخطبة (Y• )

 جعفر : اله
 [أمود:
 لم تكسب عليها اللنوب، بارزة ليس علهها جبال ولا نبات كما دحاما أول مرة ويعيد

صرشه
سورة الأنياء، الآية: ع•1.

حيث القدم الأزلي يناقض الزمان، وليس الله علة والـدة دون إرادة لخلقه حتى لا ينفگًا عن بعضهـما البعض، وليس دوام فضله وفيضه مما
 الذاتية، فكيف يكون الخلق أزلياً زمانياً، وأليته تغنيه عن الخالق، وزمنيته تحوجه إليه وتخرجه عن الأزلية؟.

هـذا، وكافة الأدلة الـموحدة لله، الـمحووجة لـخلق الله إلى الله، هي معسكرة مبرهنة لأن الكائنات المخلوقة لها بداية، ولا أزلي إلا الها، ويكأن هؤلاء العقلاء اللذين يرون أنفسهم عللاً لأفعالهـم بالإرادة، فلا تلازمهـم أفعالهـم، مؤلاء هـم لا يرون له تعالى إرادة حتى يسـمحوا له وحلده دون خلقه، فيختلقون له وهدة أنه علة والدة أوتوماتيكية خلقت من نفس ذاتها معاليلها، قائلين غائلين بوحلة حقيقة الوجود ومسـانخته بين الـخالق والمخلوق، حال أن العلة غير المريدة، الأتوماتيكية، أيضاً قد تنفصل عن الـن
 اللخالقة! عن العلل المخلوقة غير المريدة فضـلا عن العلل المريدة كأنفسهم أولآء!

ذلك، فكل البراهين العقلية والكونية، إضـافة إلى البراهين النقلية عن
نقلة الوحي، التالية، معسكرة لإثبات: أن للخلق بداية:
كان اله إذ لا كان: إنه لا بد لهذا الـخلق من أوّل حدث فيه، والنَّلًا لم يكن هناك خلق، أم كان من مادة أزلية وهو يطارد توحيده تعالى في الأزلية، والقدم الزمني لأوَّل ما خلق اله هو هرطقة متناقضة هُراءث، حيث الزمان بان بذاته
 ولكن أحل نضله مو من فعله فليس ازلياً بل مو حادث كسائر الحادثاتات!

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الانيياء، الآية: } 79 . \tag{r}
\end{equation*}
$$

حادث لتصرُمه، فكيف يجتمع مع القدم، إلًّا أن يراد بالقدم الماضي البعيد
البعيد.
ف (اهو الأول قبل كل أوّل والآخر بعد كل آخرها) : ا(الدال على وجوده







 يوجد لوصفه كان، كان إذ لم يكن شيءٌ ولم ينطق فيه ناطق فكان إذ لا لا

وا(اعلم علمك الله الخير أن اله تبارك وتعالى قديم والقدم صفة دلت العاقل على أنه لا شيءً قبله، ولا شيَّ معه في ديمومته، فقد بان لنا بإقرار


بحار الأنوار عه :
أمير المؤمنين

علمني رسول اله
المصلر عن التوحيد عن سليمان الجعفري قال قال الرضا
المصلر بإسناده عن أبي عبد الش


العامة معجزة الصفة أنه لا شيءّ قبل الله ولا شيء مـع الله في بقائه، وبطل




ا'ولى بأن يكون خالقآ للثاني"|(1)

أوّل ما خلق الله الماء:
هـذا مـا تدل عليه آيتنا هـذه : اوكان عرشه على الـماء" ومستفيض أحاديثنا، ونموذجاً بارعاً منها حوار بين أبي جعفر الباقر






 خلْقه الشيءُ الذي جميع الأشياء منه، قال السائل : فالشيء خلقه من شيء




ذلك، فقد يعني الخبر أن أوّل ما خلق اله النور(1) نور الإرادة الخالقة


 فقد كان في ذاته، والنور الثاني في مشيئه التي خلق بها الخلق الأول
 تعني الأولية في كيانه لا في كونه، أم إن الأول في المادن المادة الأولية في الزلفقى

 المسلمين" نم وليست للأولية الزمنية مكانة أمام الأولية في المكانة.


 خلقت الجبالد

أين كان ربك. .؟

 خلق منه كلّ شيّ
وفيه عن جابر تال قال رسول اله خلق العرش واللوح والثمس والقمر وضوء النهار ونور الأبصار والعقل والمعرفة المار وني
 علي


 الأولية مو الأولوية، نهو أولى من مديد الرسل كلهم، وهو يجمعهم في نفسه المقدسة

ذلك، وهكذا المروي عنه

 منه نوره


 لعقل محمد
فـ (االحمد لله الذي كان عرشه على الماء حين لا شمس تضيء ولا ولا قمر يسري، ولا بحر يـجري، ولا رياح تـنري، ولا سـماء مبنية، ولا أرض
 ولا جبل مرسى، ولا سحاب مُنشأ، ولا إنس مبروء، ولا جن مذروءء، ولا



 وكان عرشه على الماء قبل أن بخلق السماوات والأرض، فأرسل اله الرياح

 المؤمني المصدر


 دعاء يوم عرفة: أنت الكائن قبل كلّ شيء: والمكون لكل شيء - إلى توله -: الحمد شله . .

على الماء فتفجر الماء من أمواجه فارتفع عنه الدخان وعلا فوق الزبد فخلق من دخانه السماوات السبع فخلق من زبده الأرضين السبع . . .

 السماوات من ذلك الدخان وخلق الأرض من الرمادها.

وفيه ا... وخلق الشيءً الذي جميع الأثياء منه وهو الماء الذي خلق
الأثياء منه، فجعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يجعل للماء نسباً يضاف
 الـماء دخـان على قـلـر مـا شـاء أن يـئور فـخلـق مـن ذلك الـدخـان سـمـاء صافية. . .

ولو كان (االماءه هنا هو الممعروف عندنا فكيف - إذآً - يتفجر ويرتفع عنه الدخان وهو المستصحب مع اللهيب آو يضطرم ناراً، أو يخلق منه نار،


 وأصل حروف التككوين، وقد تفجرت فانفجرت منها سائر حروف التكوين الصالحة لخلق السماوات والأرض بما فيهمها وما بينهما.

ولأن الله تعالى جعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يـلم
وكما يروى - فهذا الماء قد يكون هي الحروف الأولية لسائر التكوين بعلهه، فعلها المادة الفردة ذات بعلين اثنين وهما أقل تركيب لأي كائن كان، فقد

تفسير الإمام الحسن العسكري جا

$$
\begin{equation*}
\text { تفسير البرمان ج } 1 \text { من أصول الكافي . } \tag{1}
\end{equation*}
$$

$$
\begin{equation*}
\text { سورة نصلت، الآلية: } 11 . \tag{r}
\end{equation*}
$$

خلقت سائر حروف التكوين - ذراتِ أما أشبه - من تلك الثفجُّرة الأولى، كما تخلق الجُزئيات من هذه الذرات، وتُخلق العناصر من الجزئيات.

والمحاولات الكادحة البشرية هي كلها كالحة في حقول الحصول على
 المادة، بدعاً لتكوينها منها، وختماً لإعدامها فيها .

فلا مجال - إذاً - لاحتمال أن هالماءه هنا هو المعروف لدينا، حيث السماوات والأرض وهما وليدا ذلك الماء، هما يحملان الماء المعروف، وله نسب هما اللذرتان، كما ولكل ذرة نسب هو أجزاؤها التي تتشكل منها، تم ليس قابلاً للاحتراق حتى يصعد منه دخان وهو المستصحب للهيب، ولو كان القصد من (الماءها هو الذرات التي يتشكل منها لكان الصشيح ذكرها بما يناسب تعريفها.

تم وليست لفظة الماء بالتي تعيِّ المعروف لدينا، بل القرائن هي التي
 للاحتراق، التي ليس لها نسب يرجع إليه، وليس خلقها بإلـا إنما النسب هو الذي خلق منه، فقد خلق كل شيء مـن ذلك (االماءها ولم يُخلق هو نفسه من شيء، بل هو المخلوق لا من شيء حيث خلقه اله لا من شيء سبق، لا من شيء ذاته فإنه باين من خلقه وخلقه باين منه، ولا ملا من
 شيء، وإنما بإرادة اله تعالى خلقاً لذلك المـخلوق الأول، دون أن يكون هناك مخلوقٌ منه.

فكل خلق بعد الماء له مخلوق منه هو الماء، وليس للماء نفسه مخلوق
 تركباً من جزئيه بعد خلقهما وكونهما منفصلين، حيث لا كون ولا كيان لكل

منهما إلًا حالة تركُّهما، فذلك المركب يكون كأول كائن مركباّ، تم انعدامه يساوي ويساوق انفصالهما، فإنه انفصال عن كونهما تمامآ، وتمام الثفصيل
 (1) لَعَكَ

وحصيلة البحث حول الآية - بمراجعة أخرى إليها - كالتالية: ضالماءهِ
 والأرض، فإنهما - كلما تذكران في القرآن - عبارة أخرى عن الكون كان كله،

 (الماءها أمّا أثبه.
تم الله جعل للسماوات والأرض نسباً هو الماء ولم يبجعل للماء نسب ينسب إليه، فقد يعلم أن ليس للماء نسب وماء راء السماء الـ (H2O) حيث ركّب منهما .

ولأن كافة التركيبات غير الأولية راجعة إلى „الماءها فليكن هو المركب الأوّل غير المركب عن مادة أخرى، فهي - إذاً - مادة فردة لا تلا تركيب لها الها

 الأولية، فإنها تحللات عن الكياني المادي العارض دون كونه الذاتي أصلاً لوجوده .
فلذلك لا تعني (الماءها أية مركَّبة مادية غير الأولية، سواء أكانت مركبة الماء المعروف عندنا، أم الذرات التي تشكله ككل (H2O) أم كلٌ من ذرتي


غير الأولية لأية ذرة وصل العلم إليها حتى الآن، ولن يصل إليها بعد الآن، حيث الأم الأولى غائبة عن الحواس والعقول في كلّ الحقول، إلا أن يكشف
 . (1) (1) ذلك، وكمـا أن الـمركبات غير الأولية رُكّبت من عناصر وجزئيات وذرات، وكذلك الذرات ركبت من أخرى لا نعرفها، هكذا المادة الفردة الأولى أخذت تتركب بمـختلف الفواصل والأشكال حتى حصلت مواد أخرى ومنها الذرات التي نعرفها.
 منها إلّا مادة أو مادية، إذ لا يُخلق المجرد عن المادة كما لا تخلق المادة عن المـجرد لـمكان التباين بينهـما، فالأرواح وما أشبه، المـعبر عنها بالمجردات هي كلها ماديات خُلقت من (ا|لماءها.

تم وتأويل الماء إلى العقل المجرد والروح المجرد ليس ليفيد الميد القائلين الغائلين بتجرد الأرواح والعقول بنفس السند، وليس الماء الماء مركباً من المجرد والممادة - لو صح ذلك التركب وأمكن - حيث ينتشئ المجرد عن مجرده والمادة عن مادته، إنما هو (آلماءه!.



ذلك عرض للمادة الأولية المخلوق منها السماوات والأرض بتعبير عبير

من العليم الخبير، وأين ذلك مما في التوراة المصرحة : ضفي البده خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وعلى وجه الغمر ظلمة. روح الله


فإن كان ذلك الماء هو المادة الأولية، فلماذا تأخر عن پاللسماوات

 كسائر الكون من المادة الأولية، فلما يختص ذلك الك الماء بين بين سائر الخلق برفت روح الله علي؟.

فإنما هي كلمة إشراكية متَّخذَة من الوتنيات العتيقة حيث تعتبر (اسيفاه: : الروح الـمهلك: الأقنوم الثـالث، أنه هـو الـروح الذي الـي برف علـى وجه الماء!

وهذا الإله اللني يرف روحه على وجه الماء حق له أن يعي من ذلك السبح الطويل الوبيل، فيعيى - بأحرى - في خلقه السماوات وات والأرض
 الله في اليوم اللسابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم اللسابع من جميع عمله الذي عمل . وبارك الله اليوم اللسابع وقدسه لأنه فيه استراح من الـي عمله اللّي عمل اله خالقآه! . ذلك، ولهذا سـموا يوم السبت سبتاً اعتباراً بسبته تعالى عن خلقه



 والأقوم الثالث: سيفا مو اللووح اللذي يرف على وجه الماء.
 على ما بين يدده، تزييفاً لكل تجديف، وتصديقاً لصالح الوحي فيه. ذلك، ولنرجع إلى تتمة البحث حول الآية مهما لم نقض حقها كما بحق، وإنما هو قدمنا قدر المستطاع.
 الشـاسع في حقل العمل بكل جوانبه، فميدان الكون مسرح للتسابق في إحسان العمل


وأحسن عملاّ هو أحسن عقلاٌ فقد هتلا رسول اله الهُ


قال : وأحسنكم عقلاً أورعكم عن محارم اله وأعلمكم بطاعة الشَ|(8)
فليس يعني (أكثركم عملاَه ولكن هأصوبكم عملاّه وإنما الإصابة خشية
 من مضمون أسرارمم ومكنون ضمائرهمّ ولكّن ليبلوهم أيهم أحسن عملاً، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواءيه( ${ }^{(1)}$



 العمل والعمل الخالص الني لا تيد أن يحمدل عليه أحد إلا الش الش

ف (إإن اله خلق الخخلق فعلم ما هـم إليه صـائرون، فأمرهـم ونهاهم فما

 بإذنه، وما جبر الله أحداً من خلقه على معصية بل الـلـ اختبرهم بالبلوى كما

 (اكنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف" وفي فصله


.

 يعيشون واقع الخلق المنضهد المنظوم، وواقع الدلالات الصادقة من الآيات البينات تكوينية وتدوينية! وقد تخطّوا عن فرية السحر على القرآن إلى فريته على إنباءاته، وكل ذلك لعجزهم عن نقضهـ.

 الخلق العظيم ولأن محمدلاً = يعني : ملى نتيه. (1) المحلر في كتاب الاحتجاج وروى عن علي بن محمد العسكري بِّ ابن جعفر

القصوى من الخلق أجمعين، هو ومن معه من المحمديين من عترته وسائر أنيياء الله ورسله والصالحين من عباد الله.
وهكذا يصدَّق المروي في حديث قدسي : (لولاك لما خلقت الأفلاكله. صصحيح أن في الخليقة من هم كالإنسان في أنه بأحسن تقويم، ولكن الفعلية المتميزة في ميدان التقويم الأحسن بكد الالا ليس إلاّل لمحمد أجمعين منذ بداية الخلق إلى يوم اللين الا
 كأصل - فلا ريب أيضاً أنه على الإطلاق طول الزمان وعرض المكان. : . . . . . . . . . . ف إبادروا المـوت وغمراته، وأمهدوا له قبل حلوله، وأعدوا له قبل نزوله، فإن الغاية القيامة وكفى بذلك واعظاً لمن عقل، ومعتبراً لمن جهل،
 المطَّلع، وروعات الفَزَع، واختلاف الأضـلاع، واستكاك الألسماع، وظلما ولمة
 فإن الدنيا ماضية بكم على سَنَن، وأنتم والساعة في قَرَنن، وكأنما قد جا جاء بأشراطها، وأزِفت بأفراطها، وأناخت بكانلاكلها، وانصرمت الدنيا بأهلها وانها،
. وأخرجتهم من حضنها، فكانت كيوم مضى، أو شهر انقضى .




























فكل من عذابهم يوم بلر وما أثبه من حروب، وأمة المة القائم الثلانمائة والثلاثة عشر، وأمة الموت وأمة القيامة، من أمم زمنية أم أم إنسانية، كلها


مجهولة عند من سواهـ




 يجتمبون له ني ساعة واحلة تززاً كقزع الخريف، ونيه من الحسين الحزاز من أبي




 الثلانمائة والضضعة مشر .

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الرابع عشر


- (1)

وليست هذه الأمة المعدودة أمة رسولية أخرى حيث ختمـت الرسالة بمـحمد


 بالاستعدلاد، مـهما يرجع مؤمنون متوسطون في الإيـمان أيشـأ رجعة
 كحاضرين عند نزولها، ومن تُم مَن يأتي بعدمم من المكذبين. وقد بشر القرآن - ومعه سائر كتابات الوحي وروايات الإسلام وسائر

 مـحمد






سورة النور، الآية: ه0 .


هذه وآيات أخرى في مغزاها فصلنا البحث حولها في مجالاتها في هذا
الفرقان.
ذلك، وفي تأجيل عاجل العذاب المستحق حكمة ربانية عالية، فكم يؤمن من هؤلاء الموعودين الموعوظين ويحسن إيمانهم حيث أبلوا أحسن البلاء، وكم يولد لهم من ذرية ناشئة في الإيمان.



نَ نَوْرُ
هذه طبيعة 'وآلَالْسَنَّهُ الرذيلة، البعيدة عن الفضيلة، فهو الغرير القرير



 وهذه استعارة بالغة لأن إذاقة الرحمة ونزعها ليسا بحقيقة هامنا منا، وإنما

 العقوبة وإزالة الرحمة، يُس من الرحمة وقنط منا من المغغفرة، وهو خالط في ذلك، غالط هالك، لأنه إذا عاود الإقلاع أمن الإيقاع. فقد أخرج هذا النص مخرج الذم لـــن يواقع خطيئة فيقنط من قبول
 الشـدة والضراء، إجراءٍ له في مضيمار الابتلاء والاختبار، أو مصلحة يكون


وإنها صـورة سائرة صـادقة لهـذا الإنسان العجول الجهول، القاصر المقصر في كل الحقول، حيث يعيش لحظته الحاضبرة ويطغى عليه ما ما يلابسه، ناسياً اللحظات الغابرة، غير مفكر في المستقبلة، يؤوساً من الخير
 (اوالدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر فبكلاهما ستختبرل| .

 وهـم يـعملـون الـصـالـحـات، وفي الرخـاء لا ينسون الها وهم يـعـمـلـون الصـلدات، فالصبر والعمل الصـالح لهم زاد وراحلة في اجتياز الطرق الملتوية المختلفة، يعيشون على حالة واحدة من الصمبر وعمل الصالصالحات في كلا الشدة والرخاء، بكامل الإيمان والرجاء.

ذلك والصبر على النعمة هو أصعب من الصبر على الشدة، فكثير من
 تم وقلة قليلة هي الصابرة على النعمة دون اغترار ولا تبطُر .
 المؤمن من اليأس الكافر في الشدة والضراء، كما يعصمهه من البطر الفاجر
 يتهاوى ويتهافت تحت مطارق البأساء، كما لا يتنفَّج ويتعالى عندا فـلىـا تغمره


"(لعلكه هنا تبيين لقاسية الظروف الرسالية لهذا الرسول العظيم، أن لولا العصمة الربانية لكان - علّه - تاركاً بعض ما يوحي الها من جراء الها
 حيث لا تتحمله حين يكذبونك فيه، فمهما ينشرح صـلره بما يوحى إليه





 الأديب ولا الأريب، تعني (أنَّه الحاتمة لمدخولها، ومي لا تعني إلّا بياناّ

$$
\begin{equation*}
\text { (1) سورة المرسلات، الآية: } 7 . \tag{r}
\end{equation*}
$$

سورة آل عمران، الآية: •Y.

كالهداد اليروتي في كتابه الأقرآن والكتاب" ج التاريخي إمكان ترك النبي بعض ما يوحى الئه، ما زالت تحلـيا



 فلا يليف باله توبيخ بلا ذنب ومعافبة بلا زلًّ، وني تصمة النسبان المقصود من الشا دليل ملى إمكانة وتوع التركه ،



الفرقان في تفسير القرآن// الجزء الرابع عشر
 قَلِيـُغ(1) (1) وما أثبه .

ولو أن (العلّله - التي تجعل مدخولها في بقعة الإمكان، نافية للاستحالة


 أنها واقعة.

إنما (لعل)" هنا وفي أضرابه للتأشير إلى عشير النكير المتواتر من هؤلاء المجاهيل - كقائل هذه القولة الغائلة - لهله الرسالة السامية.

 5 ما أوحي إليه، فكما أن الزيادة في الوحي توحي بفرية الوحي، كذلك



بأنه لم يوح إليه وقد أوحي!.

ذلك، وقد شرح الله صـدره عند بزوغ الوحي بهذه الرسالة القدسية،
 قضـايا الشرح، ثم ولم يضـق صدره لذلك أيضاً، وإنما كاد، وعصمه الله عنه كما عصمه عن ترك بعض ما أوحي إليه. ولو أنه ترك بعض ما أوحي إليه لكان متروكه مذكوراً في الذكر الحكيم
 إنما هو (العلك" بياناً لإحراج موقفه لحد علَّه يترك بعض ما أوحي إليه مخافة تكذيبه المتواصل، ولكن اله طمأنَه وآمنه فلم يترك ولن.

تم وليس من المعقول - ولا سيما بالنسبة لأعقل العقلاء - أن يترك بعض الوحي ويفضح نفسه في كتاب وحيه نفسه ليسقط عن الاعتبار، وهو خيانة في الوحي، وليس اله بساكت عنها أبداً! .
 يبلغه إلى المصدقين حيث الترك ليس يختص بالسلب الطليق، بل وسلب نسبي
 أنفسهم بالموت، تم إيجاب لهم أنفسهم حيث عاشوا بعدهم، نقد ألد يترك بعض ما أوحي إليه كتماناً عن أهليه، أو نسياناً، أم يترك تناسياً تركاً لبلاغه المستمر
 يكن ليتركه رسولياً (نسيانا"، أم رسالياً تناسياً عن بلاغه إلى أهليه، ولا عن الا غلا أهليه، وإنما (العلك) بالنسبة لهؤلاء الأنكاد المكذبين.


 لمحات يسيرة أو كثيرة أو مع الأبد، غضباً وعقوبة عليهم، كما اله قد يسلب



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الححجر، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: } 9 .  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأنفال، الآية: هr . } \tag{r}
\end{align*}
$$

ولم يكن الرسول ليترك بعض مـا يوحى إليه قضيةَ ذلك التكـذيب المتواصل المتعاضل إلَّا بإذن ربه، وقد عرف عدم إلذا

.يُنَرُورنِهِ(1)
فلا أنه بإذن ربه عقوبة عليهم ونكاية ولكنه لم يؤذن بذلك، ولكنه لم يتركه لهم حتى


 ضـد هذه الرسالة السامية قد تحرضه هِ بلاغاً لهؤلاء الأنكاد، ولكنه معصوم بعصـمة ربانية تحافظ على الـعـلـك - و - ضائق به صدركله فهو نافض يديه عن كل ما أوحي إليه دون إبقاء، وكما نجد عشرات من الآيات التي تذكر مواجهته بها إياهم بهذه الذي وهم مكذبوه.
 كآيات التحدي التي تعرِّف بالقرآن أنه أفضل آية رسولية ورسالية على مدار



المجيد
فقد كان تضية ظرف النكران لأمثال هذه الآيات، تطلب بديلها ما



$$
\text { (1) سورة الانبياء، الآية: } 0 .
$$

يَلَبِّونِج)(1) كان قضيته أن يترك أمثال هذه الآيات التي ما كانت تزيدهم إلّا نفوراً، فلا يتلوها عليهم بعلُ، بعدما تلاها عليهم وما نفعتهم!. ولكن الله لم يسمح له بهذا الترك رغم آنه قضية الحال اعتبارآ بالصبغة

الرسالية العامة: اعذرا أو نذرآه .
ذلك، فالمتوقع من النفس البشرية - لولا العصـمة الربانية - أن تضيق
 النحيفة التي تكشف عن بعدهـم البعيد عن درك طبيعة الرسالة الربانية

ووظيفتها .
فقد تشي هذه الآية وأضرابها بقساوة الجو لفترة حَرِجة مَرِجة في تأريخ اللدعوة المحمدية تشي بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة المعاندة في الوقت الذئي

 أفيقولون قد لا يكون هو رسولاّ إذ لم ينزل عليه كنز ولا جاء معه ملك :


 كل فرية لها سمة أو سـمات، فهل هنا سـمة في القرآن أم وصـمة تدل
 القرآن، مفتريات، والخطاب المتحدي منا يعم كافة المكلفين من الجنة والناس أجمعين، حيث وَيُقُولونَهِ المستمرة بمضارعتها تعم كافة القائلين (1) سورة الانعام، الآية: 9.


 تِتْلِهِ

 والمماثلة المتحدى بها وإن في سورة هي الطليقة الشياملة لأية ممانلة
 وفي كافة الحقول العلمية التي توجد في ذلك المسرح الفصيح القرآتي

الفسيح
 كتاب الش ليس كمثله شيء في أي شيء من كتابات الأرض، ولا الكتابات

السماوية غير المتحدى بها!

 الله له أمثال ونظائر قد تربوه أم تساويه وتوازيه، والقرآن بنفسه شهيد على




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراه، الآية: MA. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الالنعام، الآيتان: 19، r. } 19 \text { (8. }
\end{aligned}
$$

فعلم الهه الذي لا يتغير ولا يتدرج ولا يُنتقص ولا يُنتقض، ظاهر في آياته، باهر في بيناته، والركب السريع الهريع من العقل والعلم شاهد


أجل، وليس القرآن بحاجة لإبنات ربانية صدوره إلى شاهد سواه، كما
 يساميه أي برهان شهادة لربانيته، ولا بياناً لما يحويه من حاجات الـات المكلفين




 حججه وبيناته في كتابه؟.
 تِثْلِهِهِ و"ابسورة مئله - أو - من مثله|هِ ؟
 سورة واحدة منه ولكن يؤتى بسور قد تماثل القرآلن بعضاً مَّا ، أم يؤتى بقرآن آلن يماثله شطراً مّا .

فلكي تسد كافة الثغور على بلدة الترآن يؤتى بمئلث التحدي وأقله سورة مَّا وإن مثل سورة الكوتر، وأوسطه عشر سور بين صـغيرة وكبيرة ومتوسطة، وأكثره كل القرآن.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: AY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: } 177 \text { الآي }  \tag{r}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: MA. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ذلك، وليحلِّق التحدي على كافة المواضيع القرآنية - العلمية - إضافة



وسائره هو اللب.
والتحديات الثبلائة لا تعني الكممية المتحدى بها، بل هو الكيفية والنوعية وإن في آية واحدة، حيث الأسلوب القرآني هو منقطع النظير بين
 فالمماثلة في مئلّّها يعني منها جانب الكيفية لفظياً ومعنويآ، دون الكمية إذ

لا خارقة فيها .
 مسلمون للرسالة القرآنية، وهنا يصفه شاهدُ منه قائلاً : آتم إن هذا الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسه، واصطنعه على عينه، وأصفاه خير خلقه، وأقام

 عطش بحياضه، وأناق الحياض بمواتحه - ثم جعله لا انفصام لعروته، ولا فك لحلقته، ولا انهدام لأساسه، ولا زوال لِدعائمه، ولا انقلاع لشُجرته،
 ولا وُعوثة لسهولته، ولا سواد لِوضحه، ولا عِوَج لانتصابه، ولا عَضَلا فلا في عُوده، ولا وعثَ لفجّه، ولا انقطاع لِمصـابيحه، ولا ولا مرارة لححلاوته - فهو


 دعائمه، وسَنام طاعته، فهو عند الله وتيق الأركان، ورفيع البنيان، ومنير

البرهان، مضيءُ النيران، عزيز السلطان، مُشرف الْمَنار، فشرُّفوه واتبِعوه، (أدوا إليه حقه، وضعوه مواضتعه||(1)
 : يَخْشَونَ (

آية وحيدة بصيغة التعبير لتقرير مسير أنحس الكافرين ومصيرهم إلى
 أعماق ماضيه حتى مضيّه عن الحياة، لحد ركنت إرادة الحياة الدنيا وزينتها وركزت في أركان حياته، دونما إرادة معها الحياة الآخرة، فلا أعمال له ولا






 عما يحق لهم بسعيهم على وعيهم.


فهم أولاء الذين لم يعملوا إلَّا للحياة الدنيا وزينتها، هم في ثالوث

(Y) سورة الإسراء، الآيات: (Y (Y) (Y) سورة الشورى، الآلة: •Y الآات



 الصالحات التي يعملونها للحياة الدنيا وزينتها دون الآخرة وذلك ون شرا
 بعمل الآخرة، فيا ويلاه أن تعمل عمل الآخرة للدنيا فإنه نفاق وهو آنحس من الكفر وأخل سيلاً .

 يعمل لهما، أم مو خارج عن الإخلاص في أعماله للأخرى فأدنى عذاباً إذ


سورة الإنعام، الآية: الآية: •YY.

اللدر المنتور



 يدعى صاحب المال فيقول حبدي: ألم أنعم مليك ألم أوسع مليك؟ فيقول: بلى يا رب، فيقول: :نماذا حملت فيما آتيتك؟
فيقول: يا رب كنت أصل الأرحام واتصدق وأنعل فيقول اله له: كذبت بل أردت ألن يقال:


 =


اللذي ليس اللَّا للحياة الدنيا وزينتها هو حابط باطل في الأخرى وليس يعني

 للدنيا فله ما سعى فيها، وإن كان للآخرة فله سعيه فيها وعند الشه مزيد. فمحور القصد في الآية هم الكفار النين لا يعملون إلاَّا للحياة الدنيا، الانيا
 النار" وعلى هوامشهم المسلمون الذين قد يعملون أعمالآ صالحة يقصداون بها الحياة الدنيا

ذلك، ولأن سنة الله جارية على الجزاء بالأعمال صـالحة وطالحة هنا وفي الأخرى، فلا تعجبك الأموال الوفيرة والقُدرات والإمكانيات الكثيرة لللين يريدون بأعمالهم الحياة اللدنيا وزينتها
فلأن أكثر الجزاء للمؤمن هو في الآخرة، وكل جزاء الاء الكافر في الدنيا،
 المعني مما يروى أن „اللدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر". . ذلك (وإنما الدنيا منتهى بصر الأعمى، لا يبصر مـما وراءهما شيئاً، والبصير ينفذها بصره، ويعلم أن الذدار وراءها، فالبصير منها شاخصا لاخص، والأعمى إليها شاخص، والبصير منها متزود والأعمى لها متزودل|(r)
=




فالدياة الدنيا هي لأهلها المُبصرين إليها مُعمية، وللمتلذرعين بها إلى الحياة الأخرى المبصرين بها مُبصرة، فالدنيا في حد ذاتها ليست بملما لا

 أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك الـك
 بكفيك؟ وكم مَرَضت بيديك تبتغي لهم الشفاء، وتستوصف لهـم الأطباء،
 إشفاقك، ولم تُسعَف فيه بطلبتك، ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مئلت لك بـك به اللدنيا نفسَك، بمَصرعه مصرعك - إن الدنيا دار صدق لمن صدقهها، ودار
 مسجد أحباء الله، ومصلًّى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله - اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذّمها وقد آذنت بييّها،





 وقرَّ عليها باله، وأعرض عن الآخرة بور بوجهه، وأخرج ذكرها من قلبه، وأقبل على تثمير الأموال، واستضخام الأحوال، عاقبة اله على ذلك بأن يزيده فقر
 . المصلر (Y)

نفس، وضـرع خد، فلا تُسـد مفاقره كثرة ما جمـع وعلده، وعظيم ما آثل وئمر، فكأنه يرى الفقر بين عينيه، فهو أبداً خائف من الوقوع فيه، والانتهاء إليه، فلا يزال آكالً لا يشبع، وشارباً لا ينفع، فمعه حرص الفقراءه وراء وله مال
|الأغنياء|(1)
أجل ("وهذه الخطوط إلى جنبها الأعراض تنهشها"(r)" فهي أعراض الدنيا التي تعرض فيها من المصائب، وتطرق من النوائب، تشبا
 وتأثيرها في نفسه وجسمه .
أجل، أولثك الأنكاد، الأعمون البعاد: هآثروا عاجلاّ، وأخروا آجلاّ،



 منار التقوى؟ - أين القلوب التي وُهِبت وعوقدت على طاع اعلى الها - ازدحموا



ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلو|"(٪)

(1) المجازات النبية للسيد الشريف الرضي (V0).


















 بيناتِ وشهوداً في مئل الزمان، دون أهل الكتاب، فإن البينة الأولى لهم
 تناسب (امَن كانه) المفرد، نم لا مرجع لضمير الغيائب في (ابها) لا هنا ولا

التي قبلها .
إذاً فهو النبي
الرسالي السامي
وا(كانه تضربب إلى أعماق الماضي، 1 - قبل ولادة ببينات البشـارات


 يبرهن - وهو في جو الإشراك وكافة الرذالات - على بالغ حاله واستقباله. ع - ومنذ ابتعاثه إذ كان يحمل من بينات الرسالة الربانية كافة اللمحات والدلالات، فحين نرى رسل المسيح يستدلون بأنفسهم على رسالاتهم أمام
 بنفسه برهاناً ساطعاً على رسالته.

0 - وبقرآنه وهو رأس الزاوية من وَيْنَنَجْ ِّن رَّبِّهِهِ منقطعة النظير عن كل بشير ونذير، آيات بينات خمس تلو بعضها البعض، أو مع بعضها البعض، تحشره بنفسها.
 اله، فتراه نفسه؟(「) وهو لا يتلو نفسه مهما كان شاهدلاً من ربه على رسالته بنفسه، وشاهداً بنفسه بما اجتهد وسعى ووفقه الشاه

$$
\begin{equation*}
\text { سورة يس، الآية: } 17 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

 العالية وإبراميم.
 على قلبه!، وليس مو شاهداً منه شهادة الوحي من ربه، وأنه هو الذي عرفه جبريل وسيطاً لوحيه، دون أن

يشهد على شي\&! .
ولا هو شاهد من ربه للآخرين إذ لم يروه، فلا دور له في حقل الرسالة ولا الوحي شهادةّ، إنما مو وسيط في تفصيل الوحي، لا لداجة لاجن منه إليه، بل ليعرف الناس أنه

 مدار الزمن حتى القيامة الكبرى، شاهلُ من ربه على رسالته الأخيرة، وهذا هو الحق، فإن الله يشهد بالقرآن على وحيه وعلى رسالة من جاء به على طول الخط. تم ويتلوه شاهد من اله كأصل، وهو شاهد منه

(1) المصلر عن ابن عباس انه جبريل ووانته سعيد بن جيير وعطاء وابن عباس.
(Y)


. لسان مخمد
المصلر الخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابو نعيم في المعرفة عن ملي بن أبي طالب

 بينة من ربه وانا شامد منه، وأخرجه منه

 من الحعاظ منهم الثعلي في تفسيره، والبغوي في تفسيره معالم التنزيل بهامش تفسير الخازن



 والقندوزي في ينايع المودة ص 99.


 آيتك التي نزلت فيك؟ نقال: إذا سالت فافهم ولا مليك الا تسال عنها فيري أرال





 النبي









 في مناقب والحسكاني في شوامد التنزيل (1) : YVO) والثعلبي في الكشف واليّانيان (مخطورط) والسهيلي في التكملة (IIV) والقندوزي في ينابيع المودة (4Q) والأمر تسري في أرجح الـطالب (TY).

فالشاهد الأصيل الدائم القائم طول الزمن الرسالي ما طلعت الشمس وغربت مو القرآن، فإنه الثقل الأكبر والأطول والأتم والأعظم والأكمل، بمتواتر السنة.
نم على ضوئه الإمام علي كرأس الزاوية من الأئمة الشهود حتى القائم


ولأن شاهد القرآن متفق عليه فلم ترد به رواية إلا لمحة، نم شـاهد الإمام المختلف فيه تواترت به الرواية، تلحيقاً له بما هو متفق عليه.
فهو طبق الأصل، صنعه رسول اله جموع من غير المسلمين، لو لم يكن لرسالة محمد لكفى برهاناً ساطعا قاطعاً على رسالته!.
= والنيسابوري في تفسيره الكثف والييان (مخطرط) والقندوزي في ينايع المودة (V\&) والجري في تنزيل الآيات (IY) والحسكاني في شوامد التنزيل (1 : - الحيا












 اللحوق، حيث يلحقه - كما عاشه - استمراراً لرسالته الصادقة المعصومة.

 هو نسخة ثانية رسولية بخط يد الرسول بما أذن اله.
 فشهادته فقد كان مححمد ثاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة، فهذه بينات أربع .
 وهـما صِنوان اثنان متحدلان لا يختلفان، كما لا يتخلفان عن كونهما بينة رسالية موَحدة . فالقرآن هو اثنان هما محمد والقرآن، فمحمد هو القرآن والقرآن هو (1) محـمد
 الرسالية المستفادة من القرآن والسنة : أنا القرآن والسبع المثاني . وروح الروح بل روح المعاني
وإذا كان سائر المرسلين هم شهود بأنفسهم على رسالاتهم وكما جاء
 الهدى منه على رسالته! .

$$
\text { (1) سورة يس، الآية: } 79 .
$$

$$
\begin{equation*}
\text { مورة يس، الآية: } 17 . \tag{r}
\end{equation*}
$$

وإذا كان الرسول


 وَأَفْشُ

وبياناً لهـه الولادة الروحية الـعلوية من محـمد

 ويكنفني في فراشه، ويمسني جسده، ويُشمني عرفه، وكان يُني








 في الرياض النضوة


 والبدخشاني في نزل الأبرار 9 والفقيه شيخ بن العيدروس في العيا

 سورة آل عمران، الآية: الج.


 ما مذه الرنة؟ فقال : هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع
 وهكذا : "لم يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق" وصلة رحم وعائدة كرم" .
 قال طالب||(艹) (ولقد صلَّت الملائكة عليَّ وعلى عليٌ سبع سنين لأنا كنا نصلي

وليس معنا أحد يصلي غيرنا"ا(r)
أجل : وإنه (أول من أسلم وصلى" كما تواتر في زهاء مائة حديث(\&)
. (1) شرح نهج البلافة لـ (مبه) الكلام




 ومن المروي عنهم عن رسول الشا عبد اله بن مباس - عفيف - سلمان الفارسي - أبو رافع - أبو ذر الثفاري - المقداد بن

 ابن الحارث الاشتر - مدي بن حاتم - محمد بن الحنفية - طارق بن شهاب الواب الأحمسي



 الغافتي - جندب بن زهير - زفر بن يزيد - جرير بن حبدالشا البجلي - عبد الش بن حكيم =

فهو الأول إسلاماً وصـلاة معهه
 ويا ك واسَامِدُّ تِنَهُ مُ من مشاهد ملتوية بين من يربِّبه ومن يلعنه سَبآ له

على المنابر (r)

- التميمي - عبد الرحمن بن حنبل - ابو عمرو عامر الشعبي - أبو سعيد الحسن البصري البمري


 جيند بن هبد الرحمن.

 الرامب واختلف فيما يبنه ويين خديجة حتى أنكحها إياه وذلك كله تبل أن يولد علي بن أبي طالبه!.
في ملحقات إحقاق الحق (Y:V :
















ولقد تناست الأمة شاهداً منه ابتليت به الأمة ساقطة في هوَّات، وماقتة بما هو آتب وما يتأوه الإمام الشاهد
 وإنه لَيعلم آن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحلر عني السيل، ولا يرقى إليَّ الطير، فسدلت دونها نوبآ، وطويت عنها كشحاً، وطفقا ونت أرتئي
 ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى الـى أرى تراثي




 واعتراض، فصببرت على طول الـمدة، وشدة الـمـحنة - حتى إذا مضـى


 لصهره، مـع هَنِ وهنِ - إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه، بين نثيله





 تفسير الخازن، والواحدي في أسباب النزول (YYY).

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الرابع عثر
ومعتلَفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال اله خَضْـم الإبل نَبتة الربيع، إلى أن

 وشُقَّ عِطفاي، مجتمعين حولي كربيضة الغنم - فلما نهضتُ بالأمر نكيثت الام طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام اله حيث يقول:



 سَغَب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ، ولسقيت آخِرهـا بكا بكأس أولها،

ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عطفة عنزِ . . . (1) "اوإنما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً وستُعقبون مني جئّة خلاءة ساكنةٍ



 غيره من يغايره في مقامه كمعاوية. أجل، فهم أولاء المعصصومون قالوا: وتام إلبه رجل من أمل السواد عنه بلوغه إلى مذا الموض


 أراد.

سرِّه، ولجأ أمره، وعيبة علِمه، وموئل حِگْمهَ، وكهوف كُتبُه، وجبال دينه،
بهم أقام انحناء ظهره، وأذهب ارتعاد فرائصهس||(1)
فـ (ابنا اهتديتم في الظلماء، وتسنمتم العلياء، وبنا انفجرتم عن السَّرار،


 لكم على سُنن الحق في جوادٌ المضلَّة، حيث تلتقون ولا دلا دليل، وتحتفرون ولا تميهون، اليوم أنطق لكم الحَجْماء ذات البيان، غَرَب رأي امرىء؛ تخلَّف



الحق والباطل، من وثق بماءُ لم يظمأ|(Y)
ذلك، وقد وصفه رسول اله
 كالتالية حسب ترتيب حروف الهجاء رواها مئات من الرواة، وأخرجها جماهير مرير وفيرة من مؤلفي إخواننا فئنا في قرابة

 أول من يصافح النبي يوم القيامة - أول من من صدر الير رسول اله - أول من
(1) (من الخطبة)

(Y) ملحقات إحقاق الحق (ج ع وه) للمرجع الديني الكيير العلم الحجة السيد شهاب اللين
 الأحاديث المعنية بلكك، نتم مجلد واحد - وش الحمد - اختصاماً بالروابات التي تحمل مذه المواصغات.

وحد الله مع رسوله - الإمام على أمة رسول اله - إمام خلق اله - البرية اله
 الوصيين - إمام الأتقياء - أبو الأئمة الطاهرين - أقدم الناس الم سلمأ - ألما أحب الأوصياء إلى الهه - أعظم رأشرفله الناس حسباً - أكر الناس منصباً - أرحم
 رسول الله
 (المؤمنين" بالسوية، أرأف الناس „المؤمنين" بالرعية - أعدل الناس في الرعية - أمين اله على سره - أعظم الناس عند اله مزية - أول المسلمين الما الما الما


 برسول اله - أوَّل الناس لقياً برسول اله - أثنجع النـاس قلباً - أسخى الشا (أأسمح الناس كفاًه - أصح الناس ديناً - أفضل الناس يقيناً - أكمل الناس







 أحب الخلق إلى الله ورسوله - أحب الرجال إلى اللى النبي - أقرب الناس الناس من النا رسول الله - أجود الناس منزلة - أعظم الناس عند اله عناء - أعظم الناس

على اله - أمين رسول اله - أقرب النـاس إلى الحـجة - أبو اليـتامى
 الطاهرة الهادية - أحكم الناس حكماً - ذلك وقد يفديه مجالات عدة قائلاً له: ايا علي بأبي أنت - قم يفدي بك أبي وأبي وأمي فالتزمه وقال بأبي وأمي - بأبي أبيكما وبأمي أمكما - بأبي أنتما وبأبي

أبوكما ويأبي أمكمال1(1)



 الحطة - باب الجنة - باب علم رسول اله - باب مدينة العلم - باب العلم - باب الحكمة - باب الفقه - باب علمي ت: التواب الأواب - على رأسه تاج من نور. ر: راية الهلى - ركن الإيمان - رباني هذه الأمة - رفيق رسول الش في الجنة

ث: ثقة رسول الهـ -
ج - جنب الش -


$$
\begin{aligned}
& \text {.Y00 ،ry :regolv ،80: :10, ،rry }
\end{aligned}
$$

C - حبيب الهه - حبيب رسول اله - حبيب قلب رسول اله - حجة اله على بريته - حجة اله في أرضه بعد النبي - الحليم - حجة حجة النبي على أمته يوم القيامة - حامل راية رسول اله اله - حجة اله على الناس بعد رسول اله - حبل الله المتين
خ - خاتم الوصيين - خليفة رسول اله - (افي أمته من بعدهال - خير من تركه رسول اله - خير من أخلفه رسول اله - خليفة اله في أرضه - خلا خليفـ الله على عباده - خاتم الأوصياء - خير الأوصياء - خير البشر - خير الناس - خير الرجال - خير هذه الأمة بعد نبيها - خير البرية - خير من طلعت عليه الشـمس وغربت بعدل النبي - خليل اله - خليل رسول اله - خله - رسول اله

د: دافن رسول اله - الدال - ديان العرب - ديان هذه الأمة ذ: الذائد عن حوض رسول اله - الذاب عن ملة رسول اله - ذو قرني الجنة ر: راية الهدى - ركن الإيمان - رباني هذه الأمة - رفيق رسول اله في الجنة
ز - زوج الأرامل.

س - سيد ولد آدم - سيد العرب - سيد في الدنيا والآخرة - سيد المؤمنين - سيد الأوصياء (الوصيين") سيف اله - سيف رسول الها - سيف اله اله على أعدائه - سيد الأوَّلين والآخرين ما خلا النبيين - سيد الصدينينين الا سيد المسلمين - سيد الأولياء

ش : شيخ الـمهاجرين - السناهد - ص: الصـديق الأكبر - صـاحب رسول اله - صـاحب لواء رسول الله في المـحسر - صـاحب حوض رسو رسول الله - صفي رسول الله - صـاحب راية رسـول الله يوم القيامة - الصـراط

المستقيم - صالح المؤمنين - صاحب رسول الها في المقام المحمود -
صاحب سر رسول الشه - صاحب لواء الحمد - صهر رسول الهـ - صاحب
رسول اله في الجنة - الصديق
ض ض : ضامن المستضعفين
ط: الطريق الواضح - الطريق إلى الش - ظ: ظهر رسول الش وازره ع: عيبة علم رسول اله - عضد العاضدلا رسول اله - عمود الإسلام العلم المرفوع لأهل الدنيا - عالم الناس - العابد - عبقري أصحاب رسولي



علي باب الدين. - ومن خرج منه كان كافرآ(r).
غ: غاسل رسول الش -

- ف: فاروق هذه الأمة - الفاروق بين الحق والباطل - الفتى

ق: قائد الغر المحجلين - قاضي دين رسول اله - القائم بأمر الها -
قاضي عداة رسول الها - قاصـم عداة رسول اله - قاتل الناكثين الهـين - قبلة العارفين - قسيم الجنة والنار - قائد المسلمين إلى الجنة - قائد الأمة إلى الجنة - قائد المؤمنين إلى الجنة - قاتل الفجرة - قاتل الكفرة -



 (riv-rve
 ورانع وانس وأسامة، وتد رواه عنهم ميأت من اليحدينين والمصنغين. . 17 - $1 \varepsilon$ : $1 r$ ( $r$ ( .rve:r.gl\&o:r

ك : كبير الناس - الكلمة التي ألزمها الله المتقين - كلمة التقوى
ل: لحم رسول اله - لسان الش الصادق -
م: منجز وعد اله - موضع سر رسول اله - مولى البرية - مولى من كان رسول اله مولاه - المؤدي عن رسول اله - منار الإيمان - مفاتيح خزائن

 المدجتبى للإمامة - الملك في الآخرة - محيي سنة رسول اله اله - ممسوس في اله
 ذات الهـ - المبلغ من الله ورسوله - منزلة علي من النبي منزلة هـارون من موسى غير أنه لا نبي بعده وفيه ثلاثة وعشرون حديناً - مختار الل مع النبي ن: نور جميع من أطاع اله - نور أولياء الهـ - النباً العظيم - الناس من - شجر شتى والنبي وعلي من شجرة واحدة

و: ولي المتقين - وزير رسول اله - وصي رسول اله - وارث علم - رسول اله - ولي الـمؤمنين اكل مؤمن" بعدل رسول اله - وارث النبي وارث علم النبيين - وزير رسول اله افي السماء والأرض - ولي اله - ولي رسول اله في الدنيا والآخرة - ولي الـمؤمنين بعدل رسول الله - ولي كل مؤمن ومؤمنة (اكل مسلم ومسلمة|) - ملجأ كل ضعيف - مأمن كل خائف - رئف

ي: يعسوب اللدين - يعسوب المؤمنين - يعسوب المسلمين - يعسوب قريش - يد اله المبسوطة على عباده بالمغفرة والرحمة - هذا، وحق لذلك الشاهد منه، الجامع لمجاميع الصفات الحسنى أن يقول: ا(سلوني قبل أن تفقدوني" كلمة تخصصه بعد الرسول

من مـحدني إخواننال|(1) وقد يعترف بذلك مئل عمرو ومعاوية من قوله:
لامرأته : ويلك ما تدرين ماذا ذهب من علمه وفضله وسوابقه||(r)
وفي كلام آخر لمعاوية: اكان النبي
 مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وكما يرويه عنه ستة وعشرون من محدني

إخواننا




 يقول على المنبر إلا علي بن ابي طالب روى توله وزاد: في رواية : اللا يقولها إلا كذاب أو

مجنون،
وابن هبد البر الأندلسي في جامع بيان العلم ونضله (OA) وابن سعد في الطبقات الكبرى (Y (Y الما




 والقندوزي في ينابيع المودة (YAT) والالمر تسري في أرجح المطالب (I•V) والمغريي في

فتح العلي (ع) (£).



امرأثه : تسترجع مله اليوم؟ قال: ويلك .

 المطالب (1-V).



## 


 وأربعين مصدراً، ستة وعشرون عن أبي سعيد الخذدري، واثنا عشر يروون
 علياً

= مولاي ومولى كل" مسلم.. وابن المغازلي في المناقب والنيسابوري في نضائل الصسابة






 ( 70




 الهندي ني روض الاززمر (9V) مثلد والالمر تسري ني أرجح المطالب (Y71) مثله. المصلر (Y\& - - YYV (




 واحمد العجلي في ذخيرة الآّلم، والفرفاني في شرح اللقصيدة الثابثة لابن فارض،

- (انعوذ باله من معضلة ليس لها أبو الحسن"|(1) - (اعجزت النساء أن يلدن


= الشانعي في مطالب السؤول، والخوارزمي في المناقب (٪) (§) وسلطان المشايخ في الملفوظات والأمالي العرفانية.
 والدينوري في مختلف الحديث (Y (Y) والهروي في الغريين، وابن الجّ الجوزي في صفة الْ الصفوة
 والجوزي في أسد الغابة (£ : (Y) وابن الجوزي في مختصر الغريين، والطبري في ذخائر العقى (AY) والحمويني في فرائد السمطين، واللمشقي في تارين الإسالام (Y : 199 (Y) وابن

 (VVY) الصواعق (VY) ويارسا البخاري في فصل الخطاب على ما في ينابيع المودا (IV)


 في مفتاح النجاة والنبهاني في الشرف المؤيد (هو) والصبان في إسعاف الرافينين المطبوع


 المهمة (IV) والبلخي في التلخيص . المصلر رواه جمامة منهم الخوارزمي في المناقب (\& (§) والشافعي في مطالب السؤول

 المودة والأمر تسري في أرجح المطالب المصلر رواه جماعة منهم الزمخشري في ربيع الأبرار (O\&A) والأمر تسري في أرجع
اليطالب (IYY).

 لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب|"(r) والا أبقاني الهه بعدك يا علي|"(8)

ذلك علي ٌ




المصدر رواه جمامة منهم الطبري في ذخائر العقيى (AY) والحمويني في فرائد السمطين، والزرندي في نظم درر السبطين.




والبلخي في التلخيص (II) والكُنجي في كفاية الطالب (VY) والحمويني في فرائد الـئي السمطين

 في نور الأبصار (VY) والقندوزي في ينايع المودة (V0).
 (AY) والحمويني في فرائد السمطين (مخطوط) والآبي في شرح الأرجوزة، والمناوي في شرح الجامع الصغير (Y\& ) وسبط ابن الجوزي في الثذكرة (IOV) والمتقي الهندي في كتز

 أقول: ومذه تصريحاته ومشرات امثمالها تالها في مختلف المآزق والفتصيل راجع إلى المصلر وأشباهم كالغدير والعبقات.
في ملحقات إحقاق الحق رواه جماهة من الأملام منهم الطيالـي في المسند (197) من

 فأتعدما عن يمينه أو عن يسارهنم سازّها بشيء فككت، فقلت لها أنا من يين نساناث: خحصك =

من الأولين والآخرين" (Y) ״فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) (Y)، (فاطمة
=

 فإن رسول الش هِ













وأنس، ونرى هكذا الحّليث الثاني والثالث والرابع











 ومكذا نجد الأحاديث (7 - Y Y) متواترة بشأنها ولاططلاع المفصل يراجع المصدر .
(0) سيدة نساء هذه الأمة" (£)، (إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاهاهِ

















رزية|(1)
 ألفين من مؤلفات إخواننا قرابة نّلانمائة مرة توازي الثلانمائة السالفة من

 امرأة منهن صبرآها ورواه مثلف النهاني في الأنوار المحمدية (OAY) والقندوزي في ينايع المودة (19 ) والهيتمي في مجمع الزوائد (Q: Y) .

مواصفاته، واليكمم سردآ منها اختصصاراً بحذف عناوينها المسرودة في
ملحقات إحقاق الحق:
اأنا وعلي أبوا هذه الأمة - علي أبو تراب - علي أمير المؤمنين - علي
 علي أول من صـدق رسول اله يصافحني - علي أول من يرد علي الحوض من من ا علي أول من من يلقاني - علي
 الأرض بعد رسول اله


 إلا منه - علي أبصرهم بالقضية - علي حجة اله اله - علي مقيم الحـي أعظمهم حلماً - علي أوفرهم حلماً - علي أحلم الناس حلماً - علي باب

علمي - علي باب الدين . .
ومن خرج منه كان كافرأ - أنا مدينة الجنة وعلي بابها - أنا مدينة الحكمة وعلي بابها - أنا دار الحكانمة وعا وعلي بابها - أنا دار العلم وعلي بابها - أنا مدينة الفقه وعلي بان
 بعلي - خربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين - لـمبارزة علي يوم
 الأرض لوسعهم - حب علي حب اله - علي أحب الخلق - أحب الأعمال

 عرق في بدنه مدينة في الجنة - قل لمن أحب علياً أن يتهيأ للخول الجنة

أثبتكم على الصراط أشدكم حبآ لعلي - إنه يترحم على محبي علي كما يترحم على الانبياء - من أحب عليا أحبني
 - حب علي براءة من النفاق - حب علي يأكل الذن النوب - لو الو اجتمع النا
 بحب علي - أحبوا علياً بحبي وأكرموه بكرامتي - إن الها يحب عليا يحب الملائكة ولا النبيين ولا المرسلين - عنوان صحيفة المؤمن حب علي - حب علي حسنة لا تضر معها السيئة - لن يقبل اله فرضاً إلا إلا بحب الا علا علي جناح هذه الأمة علي - علي خاتم الأوصياء - علي حبيب الش - اله حب علي اله جواز على الصراط وبراءةً من النار - السعيد كل السعيد من أحب علياً - إن



 من خرج على علي فهو كافر - علي خير أمتي - علي خير أهلي - علي خير إخوتي - علي خير البشر - علي خير البرية - علي خير الأمر المي الخلف - علي خير الخلق - علي خير من طلعت عليه الشـمس وغرير بعدي - علي خير الرجال - علي خير الناس - علي خير الأوصياء - شجرة
 - علي وذريته يختمون الأوصياء إلى يوم الدين - علي إلي إلمام الما أمتي - علي حجتي على أمتي - علي إمام أوليائي - علي أعلم الناس باله اله - علي علي علي علي أصحاب رسول اله - علي عيبة علمي - علي مفرج كربتي - علي أسخاهم كفاً - سمٌي علياً لأنه لم يسمّ أحد قبله باسمه - علي سيد الصـادقين - علي سيد العابدين -

علي سيد الصديقين - علي سيد المؤمنين - علي رباني هذه الأمة - علي راية الهدى - علي رفيقي - علي ركن الإيمان - علي سيد الأولين والآخرين - علي سيد ولد آدم - لا فتى إلا علي - علي أشجى النـي ماحب سري - علي عوني على مفاتيح الجنة - أنا وعلي من شلا شلا ملا ملا - علي مصباح الدجى - علي الصديق الأكبر - علي صفوة الـي الها عله - علي أعلم الأمة بعدي - علي أعظم الناس منزلة - علي أعظم الناس عند الله مزية الاس علي أعظم الناس عند الله غناء: - علي أقوم الناس بأمر اله - علي أقسم الناس بالسوية - علي أكرم الناس أخاً - علي أكرم الناس درم أكا أكرم الناس نفساً - علي أكرم الناس يقيناً - علي نظيري - علي منار الار الإيمان - علي نفسي - علي مستودع مواريث الأنبياء - علي وارئي - علي ولي ولي - علي وصيي - علي ولي اله - علي ولي كل مؤمن - تمام دين الشا ولاية علي بعدي - علي مدينة هدى فمن دخلها نجى ومن تخلف علـي

ذلك، وما أحسنه قول الرسول
 بمنزلتي من ربي||(غ) وا(اعلي وارئي|"() ()

ملحقات إحقاق الحق البالغ إلى ثلائن مجلداً ضخمة، وتد طبع منها حتى الآلن واحد




 .1EQ-IYY:Y)
المصلر PIV : 190-19 : IV, YIA - YIV.



و(اعلي وزيري"(1) (ايا أبا بكر هذا الذي تراه وزيري في السماء ووزيري في الأرض"(r)

وا(علي وصيي|"(ّ) ا(خاتم الوصيين - خاتم الأوصياء - وصي الها - خير

- الأوصياء - سيد الوصبين - سيد الأوصياء - أفضل الأوصياء -. . . (8)







فقد (ابعث اله محمداً عبادته ومن طاعة الشيطان إلى طاعته، بقرآن قد بينه وأحكمه ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه، وليُقروا به بعد إذ جحدوه، وليئبتوه بعد إذ أنكروه، فتجلَّلى

 . 0 \& - المصلر ع :




. OAY -
 سورة الأنعام، الآلآة: ov
سورة الأنعام، الآيات: 100-100. 1 .
سورة محمد، الآيتان: זالان، عان

لهم سبـحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه، بما أراهم من قدرته منه


بالنقمات||(1)
وقد عبر عن آيات القرآن بالبينات في عشرات من الآيات، مما يقرر أن

 تنزل على الخلق .
 على رسول القرآن ومحمد الزمن، وقرآنه هو المهيمن على الكتابات الرسالية على مدار الزمن.








 الكفر بالمأموم الفرع بعد الإيمان بالإمام الأصل مما تُستحق به النار! الاميا فالأحزاب الدينية بمختلف مبادئها، والأحزاب الإلحادية والشركية على الانى





 مقصرين أو قاصرين

ولا يعني نهيه ربها وإنما هو تسلية له الرسالة أمام المكذبين، ثم وهو من باب (إياك أعني واسمعي يا جارةه . ذلك، فلا مـجال لتخيلات حداد الواهية، وتقولاته الساهية: أن هذه الآية تقرر إمامة التوراة للقرآن(1) وأنه نسخة عربية للتوراة، رغم أن هذه الآية






تم الضـمير في \$ورَمن ثَبَلِهَهِ لا يرجع إلا إلى المذكور قبله فيهما وهو الرسول


فقضية الإيمان بالتوراة الذي هو لهم إمام الايتتمام بها في تصديق هذا الرسول
فهو محففوف في هندسة هذه الرسالة الأخيرة بمئلث من البينات حالياً

 أن : آالتوراة إمام القرآن . . وهو تفصيل وتعريب للكتاب المقدس . . . . . . ذلك، وبالرغم من آيات بينات تقرر الرسول إماماً على كافة النبيين :












تم القرآن يعرّف نفسه بالهيمنة الطليقة على سائر كتابات الوحي :

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: 11. } 1 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النجل، الآية: 19 } 19 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

سورة الفتح، الآيتان: YQ، YA،

الفرقان في تغسير القرآن// الجزء الرابع عـر
我



(1) W $_{6}^{6}$. .

وبأنه مبشر به في زبر الأولين:


هذه وعشُرات أمثالها. الصريحة في استقلال وحي القرآلن، دونما استغلال سائر الوحي فه، وأنه برسوله يفوق كل وحي وموحى إليه.
 الأصيلة، فضلاً عن التحريفات والتناقضات الكثيرة التي تسربت إليها بأيدي

التحريف والتجليف، لحد وصلوها إلى مليون غلطا(r) الـا
 أن ارتحل إلى جوار رحمة ربه، بمئلث من البينات، رأس زاويتها القرآن، والأخريان نفسيته قبل الرسالة وبعدها .
 عاش زمنه وبعده، وكبراها القرآن حيث ظل شاهداً من الش لرسالته الخالدة.
(1) (1) سورة المائدة، الآيتاذ: \&V،

IQV-laY: سورة الشعراء، الآيات (Y)
(Y)


 المقارنات العلمية والكتايية بين الكتب السماوية تجد فيه قولاَ نصلاَ بهذا الصدد.
(اومن قبل" من قبله كتاب موسى „كأصل" إماماً ورحمة، وكفرع كتاب
عيسى وسائر كتابات الوحي
إذاً فضمير الغائب في (منها) قد يرجع إلى اله فقط وهو في شاهي فإنه ليس إلا من الله، أم إلى اله كأهل وإليه كفرع، وهو في شالـي
 فالأصغر هو مستمر بصنيعه اللذي هو كنفسه.




 الأول، كما وأن الرسول بينة من ربه كما القرآن لأنه هو القرآن!!

 الروايات إلحاق مصداق مختلف فيه بمصداق متفق عليه.


 وحياً أو حكماً بفرية، وأظلمهم هو الجامع بين هذه الثلات، فرية على الها الها كذباً في ذلك المثلث، وهو مأخوذ بأخذة ربانية قاسية قاضية في الأولى



الفرقان في تفسير اللقرآن/ الجزه الرابع عثـر
 أكَظَلِلِِينَهِ بحق الحق وبحق الخلق وبحق أنفسهم، فهم في نالوت منحوس من الظلم وما أظلمه. و,

(1) (1)

تم والأمة من عترته نَ




ذرية إبراهيم مـم المعصومون من عترة محمد
 دركات اللعنة عليهم حسب دركاتهم في الظلمه، كما أن درجات الر الرحمة حسب الدرجات في العدل؟. كلا ! فإن كل ظلم لا يخلِف لعنة من اله، واللعنات القرآنية على الظالمين

مختصة حسب القرائن بأهل النار منهم، وهنا الآية التالية تختصها بهم:



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة النهل، الآلية: } 19 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) سررة الحج، الآية: VA. }
\end{aligned}
$$


 مبيل اله نفسها عوجاً أن يصوروها بصورة الباطل فيخيَّل إلى الجاهل أله أنه باطل، وأخرى يبغون السبيل كلها عوجاً، فضمير التأنيث راجع إلى سبيل اله
 ليس هنالك كافر بالآخرة إلًّ إياهم، حيث الصّ الصادٌ عن سبيل الهُ وهو يبغيها عوجاً بين منكر لها أم - لأقل تقدير - منكر بالآلآخرة الآ



 أَوِلَّةُ




 وترى لماذا هنا الاختصاص بالأرض في سلبية الإعجاز؟ لأن العاجز من الإعجاز في الأرض التي بعيشها هو أعجز من الإعجاز في السـماء:

(Y) سورة محمد، الآية: (Y)
.IV: سورة نصلت، الآية (Y)
(£) سورة العنكبوت، الآية: YY.

الفرقان في تغسير القرآن/ الجزه الرابع عـير
 النافية والموصولة أو الموصوفة، فقد يضاعف لهم العذاب لكونها السمع والإبصار ومم لا يسمعون أو يبصرون، تركاً للتكليف المستطاع، كما كما


 نالث هو نفي استطاعة السمع والإبصار عن أوليائهم من دون الها، وأحسن الوجوه هو الجمع يين الجميع جمعاً بين صالحة المعاني.












$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سروة البقرة، الآية: v. } \\
& \text { (Y) (Y) سورة الالنعام، الآية: } \\
& \text { II ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة النمل، الآيتان: ع، 0، }
\end{aligned}
$$

 تعني الاطمئنان بكامل التذلل له بكل الطاقات، فكما أن إخبات البات البعير هو

 كل كبر واستكبار إلى كامل الذل والصغغار .
 ربهم يطمئنون، حيث مـم ذاكرون الشه كثيراً بقالهم وحالهم وألمّم ألمالهم فهم


(1) التَكُوبُ

فالذين يعيشون مئلث الإيمان وعمل الإيمان والإخبات إلى الرحيم
الرحمن هم من أصحاب الجنان طُهُمْ فِيَكَ خَلِّدُونَهِ
والإخبات هو التسليم (r) بعد سليم الإيمان وعمل الإيمان، التسليم




(1) سورة الرعد، الآية: بی.
 لـ كليب فلا يجي، ونكم شيء: إلا تال: أنا أسلم، فسميناه كليب تسليم، قال: فترحم

 (r) سورة الحج، الآية: عه.

أنَّهِه(1) (صوإن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلاَ، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه، يقطعون به أيام الحياة، ويهتفون بالزوواجر عن محارن الارم الها في أسماع الغافلين، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، وينهون عن المنكر ويتناهون عنها
 اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه، وحققت القيا الانيامة عليهم عداتها، فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما ما لا يرى النا الناس، ويسمعوون ما لا يسـمعون، فلو مثلتهـم لعقلك في مقاومهم المـحمودة،
 أنفهسم عن كل صغغيرة وكبيرة أمروا بها فقصّروا عنها، أو نهوا عنها عنها ففرّطوا


 السكينة، وفُتحت لهم أبواب السماء، وأعدت لهم مقاعد الكرامامات، في


 قارعة، يسـألون من لا تضيق للديه المنادح، ولا يخيب عليه الراغبون، فحاسب نفسك بنفسك فإن غيرها من الأنفس لها حسيب غيركه( (YY).

ذلك، ومن قضايا الإخبات إلى الرب ألا تحب الإطراء لنفسك، فحين

 من قلبه، أن تصغر عنده لعظُم ذلك كل ما سواه، وإن من أحق مَن كان كذلك



 كذلك، ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطاً اله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظَمة والكبرياء، وربما استحلى الناس الثناءً بعد البلاءِ، فلا تثنوا علي بجميل تناءٍ لإخراجي نفسي إلى اله وإليكم من البقية في حقوق لم


 لنفسي، فإنه من استثقل الحقق أن يقال له، أو العدل أن يُعرض عليه، كان


 ما لا نملك من أنفسنا، وأَخَرجنا مما كنا فيه إلى ما صَلَّحنا عليه، فأبدلَّنا بعد (الضـلالة بالهدى، وأعطانا البصيرة بعد العَمى|"(1)

重

صورة حسية تتجسم فيها مثل الفريقين : فريق الكفر والإيمان، فالأول كالأعمى والأصم حيث لا يستطيع الإبصار والسمع امتناعاً باختيار، والثاني كالبصير والسميع حيث يستطيعهما إمكاناً باختيار فيسمع ويبر .

الفرقان في تغسير القرآن// الجزء الرابع عـر
فالسمع والبصر إنسانياً هما أدوات موصلة إلى العقل والقلب، فالذين


. (1) . . . .

 تواجهه القلة المؤمنة، أمام الثلة الكافرة، في تلك الفترات الكترة الفتيرة من تاريخ اللدعوات الرسالية، فتصورٌ لنا حاجة الموقف إلى حركة في معركة إلىا إيجابية،


ألوانها .
فقد لا يتذوَّق هذا القرآن إلًا من يخوض أمثال هـال هذه المعارك، دورن القاعدين الذين يدرسونه بمختلف الدراسات، إذ لا يملكون وجدانانآ صالداً من حق القرآن وحقيقته في تلك القعدة الباردة . فلا بد من خوض المعارك الواقعية حين نخوض متأملين في آي الذير
 الواقع المُعاش، دون انعزالية عن الواقعيات إلى تصـورات مهـهما كانـانت هـالحة، فإن ميدان الدعوة القرآتية ميدان نضـال في معترك الـوران الحياة، دون إخلاد - فقط - إلى تصورات وتخيلات، ولا سيما التي لا واتع لها .



 (\%)



























 الْ كَسَسِرِنَ
 اَلَبْكَ

خمس وعشرون آية تتحدث عن قصة نوح صِّهِّيُّ مع قومه بقول فصل لا
 لأصول دعوته وحواره طول بلاغه حتى غرقهم.


هذه الدعوة الأولى الرسالية بين أولي العزم من الرسل، بازغة كا كا






 والحيوانية، وحتى أدنى شعور لأدنى حشرة!
 خبر لـ (اورسالته إني - أو - قال : إني . . " ثم بيّن نذارته بالقطاعات التالية. ولأن عبادة اله بحاجة إلى شرعة لها من اله فقد كانت له شرعة فرع فرعية


والإمكانات(1).


 كانت شريعة نوح أن يعبداله بالتو حيدوالإنالاص وخلع الأنداد ومي الفطرة التي نطر النا عليها وأخذ ميثاة على نوح والأمر والنيو والحرام والحلال ولم يغرض عليه أحكام حدود ولا فرض مواريث نهذه
 (YQ) (Y (Y) مرات أكثر من كل سورة حتى سورة (نوح" حيث يذكر فيها ثنلاث مرات، فهنا تفاصيل لا توجد في غيرها من مسارح من اتكراه






 من البشر، وحتى لو كانوا أفضل منه، ففي البشر نفسه تفاضهاتلات من الناحية




رسالته الربانية .
 البادي الأول، قضبة بادي النظر، رغم أن بادي الرأي هو دون تأمل ونضجّ،
 فلتن اتبعك أفاضلنا بادي الرأي لكُنَّا نفضلك علينا رغم أنك بشر مثلنا .
 فيك يا نوح ولا في أتباعك القلة النليلة الرذيلة. وهنا (ما نرى") في ثالوثها، سناد إلى عدم الرؤية البادية وهي الحسية



 جهالة مئلية مفلَّس؟!!
 فكيف تتفضل علينا ولا فضل لك علينا، متجاهلين الفضائل الروحية غير

الحسية.
ووْوَمَا نَرَّهِ الثانية تتبنى ظاهرة الفقر الذي يعبرون عنه بالرذالة، وهو الفقر المادي الحسي، متجاملين الثروة الروحية التي تدعو لاتباع الحق المبين
ووُوَمَا نَرَّه الثالثة سلب لأي فضل وحتى الروحي إذ لا يُرى حسياً،



 (1)



فلقد عُمُيت على هؤلاء الأعمين أهل الفضيلة وهي الروحية، زاعمين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المؤمنون، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الور، الآية: •\& }
\end{aligned}
$$

أن الفضيلة هي فقط الفضيلة في الحياة الدنيا بزخرفاتها وقواتها الحيوانية، فحرموا أنفسهم من رحمة غالية ربانية.
ذلك رد العليَّة المستكبرين من قومه كما هو رد سائر المستكبرين طول
 وإنما هو للفرار عن المسؤولية، والقرار على الأريحية والإباحية الطليقة، فحتى إذا أرادوا أن يعبدوا فهم عابدون المدون ما أرادوا كما يشتهون ما ما لا يحملهم أوزار التكليف اللي يحلد شهواتهم ورغباتهم، وأوضاره.
ذلك، وفي استنكار رسالة البشر إلى البشر تغاض عن أهلية البشر لحمل
 أنفسهم بأنفسهم إلى أسفل سافلين! .

 وأقوى حجة عند أرباب العقول.

نم في تسمية الفقراء العزَّل المظلومين آراذل رذالة من الرأي، وثفالة من
 - إذاً - أفاضـل وليسوا أراذل، واتِّباعهم رسل اله هو بنفسه دليل على أن رسالات الله ناحية - كأساس - منـحى الحفاظ على حقوق الـمظلومين المهضومين، فهم يعيشون تحت ظِلالهم، ويخرجون بذلك عن ضَلالهمم.


 الرسالة واتباعها، فلا رسولكم رسول ولا أنتم مؤمنون برسول.
وهنا اللجواب الحاسـم، القاصـم ظهور المستكبرين، يأتي في صيغة
الاستفهام الاستنكار:


هنا لا يحتِّم - قضيةً حانطة الحوار وأدبه الأريب - أنه على بينة من
 عما يدعيه لكي يصدقوه على بينة أم يكذبوه على بينة، حئاً على إعمال الرأي
 عليهم بسوء تقصيرهم، وتفسيرهم لكيان نوح واللنين آمنوا معه.
 المتميزة الرسالية بعصـمتها وبلاغها، أترون الله بخيلاً أم عاجزاً لا يستطيع الـا على إتياني رحمة من عنده؟.

 التربية الرسالية الربانية باهرة فينا، ظاهرة علينا، فهذه بينة البرهانان، وأما



المعطيات الحيوانية الظاهرة، حاسرون عن المعطيات الإنسانية الزاهرة. فلقد أعماكم عن هـذه وتلك أنفسكـم الأمارة بالسوء، والشّياطين الـمؤمَّرون عليكم بالسوء، فعميت أبصـاركم - الفطرية والعقلية، بل والحسية - عن إبصار الحق المُرام، فلا تبصر إلَّا ظاهراً من الحّارَ الحياة الدنيا



الفرقان في تفسير القرآن／الجزء الرابع عثر

وبما أن الرحمة لا توصف بالعَمى، وإنما يوصف الناس بها عن تمييز مواقعها وإدراك مواضعها، فلما وصفوا بالعمى عنها حسن أن يوصف بذلك في القلب، كما يقال：أدخلت الخاتم في أهبعي والمِغفر في رأسي، وإنما الداخل هو الأصبع والرأس

أم إنها تعني أخفِيَت عليكم كما يقال：عَمِيَ عليَّ خبرهم، وعمي عليَّ أثرهم، أي خفي عني الخبر والأثر ．

فيا عظماه لذلك الاتجاه في الإجابة عن المـعترض القاسي حيث







 كَذِدِين⿻三人）تحريضأ على الرؤية العاقلة وراء الحس وهي الرؤية الإنسانية
 بالعقلية الإنسانية دون مجرد الحس


وجدانهم وإثارة حساسيتهم لإدرالك القيم التي عميٌّت عليهم بما عمُّوها على أنفسهم، إعذاراً لنفسه في نكرانه بينة الله ورحمته، وحملاٌ للمسؤولية كلها على عواتقهم بذلك التوجيه الوجيه الدقيق الرقيق، الـحقيق أن يكتب

باللذهب.
فهذه طمأنة لصدق هذه الرسالة من ناحية البينة الصـادقة والرحمة، نم
من ناحية ثانية:

 هنا عدم سؤال الـمال إضـافة إلى بينات الهـلى هـما طرفان طريفان

وجناحان ظريفان للطائر القدسي الرسالي أثبتا رسالته دون أية ريبة. فالداعية على غير بينة وإن لم بسأل أجراً على دعوته، وسائل الألج



 الساذجة، بل وهو يدفع لمن يتبع أجرأ كما هو دارج رائج بين دعاة الباطل . ولكن الذي هو على بينة من ربٌّه ولا يسأل أجراً، ليس ليكلف العقول
 خالصهة مريحة مربحة عن أعباء الجاهليات والهمججيات. لذلك نرى أن اللدعاة الرساليين ككل يلحّقون بينات رسالاتهم بعلم
 عقلية ولا مالية. ولو أن الدعوة الرسالية كانت مزوَّدة بسؤال الأجر لـحرم عن قبولها

والإقبال إليها الفقراء، ولكانت حِملاً على الأغنياء ولا سيما على البخلاء، أن يؤتوا أجرأ على ما لا يشتهون، ولكانت مظنة للطمع في الأموال .
 إمكانية إيمانهم طرد الذين آمنوا، ربطاً للإيمان بشريطة اللّإيمان، فإن طرد
 ولهم ما لهم لإيمان وعليهم ما عليهم لو كان خلا



 وهذه شيمة شنيعة للمستكبرين الرعناء اللعناء أنهم يشـاقون الفقراء والضعفاء حتى في الإيمان المدعى، فلا يجمعهـم معهم حتى الإيمان بالش - وهو الجانب الروحي الفضيل من الإنسان - لأنهم يرون المقياس هو الجانب المادي الرذيل!
وكيف تجيب الرسالات الربانية إلى متطلَّبهم في طرد الفقراء، وهي ملاجئ لهم أمام مؤلاء الهاضمين حقوقهم، ولو كانت الرسالات الات - على حد زعم الاشتراكية البلوشية - حفاظات على الثروات، فلماذا كانت - على طول الخط - يلجأ إليها الفقراء ويطاردها الأغنياء؟!.
 ولو أنني أطرد المؤمنين لأنهم فقراء، لكم أنتم الكافرين لأنكم أغنياء، أم



وأنا - إذاً - خسرت خالص الميؤمنين، وما ربحت إلا كالس وعد الكافرين، فإن آمنوا فإيمانهم هذا - شرط ذلك الطرد - مطرود في شرعة
 الواعدون الإيمان كذباً! .

ذلك، فقد يـعاقبني ربي تخلفاً عن صـالـع الدعوة، رغبة في كالـع الإيمان، فهل من ناصر - إذاً - ينصرني من بأس اله ونكاله إن طردتهـهمه


 متخلفة عن اللدعوة الخالصة الرسالية عن بكرتها . أجل، فلا دور لسائر المصلحيات المزعومة الموعودة من قبل الناكرين

 نفاق في الدعوة، وصفاق خاسر فيها!


: 6 (
هنا سلبيات أربع تسلب عنه ما يـخيَّل إليهـم إنباته للرسول، فإذا لـم يجلدوه فيه كذبوه، وهي إجابة هـريحة عن الفضل المزعوم لهم للرسـالة
 فضلان، فضل رباني وهو مختص باله تعالى، وفضل رسالي فأنا على بينة

من ربي ورحمة منه، وبينهما فضل غيرهما يزعمونه شرطاً أصيلاٌ للرسالة، والسلبيات الأربعة، هي التالية، مما اختص إنباته بالله كالثلانة الأولى، أم اختص بالملانكة:
1 - 1 التابعين إياي ليخرجوا من رذالة الفقر على حد تعبيركم : "هؤلاء آراذلناه" فخزائن اله هي عنده لا يؤتيها لأحد من العالمين، ولا أملك منها شيئاً ولا تطلُّاً مُجاباً، ولا أدعي الثراء، أو القدرة على الإتراءه




. ${ }^{\text {¹ }}$
 بزعمكم - أعلى من صفة الإنسانية، لأرتفع في حسبانكم الباطل الجاهل
 بل أنا فوق المَلَكِ برسالة ربي لو تشعرون.

لكبريائكم وعلوائكم أو مسايرة لتقديركم الغدير أرضياً، قيمكم - الهابطة -
 والازدراء هو صفة أصحاب هذه الأعين، منسوبة هنا إلى الأعين مبالغة بليغة إذ تستصغرهم بلمحات العين، حيث يقبحون في منظر عينك خلقة
(1) سورة الأنعام، الآية: •0.

سورة الأعراف، الآية: 1MA.

سورة هود، الآيات:
ويصغرون دمامة، كما يقال : اقتحمت فلانآ عيني واحتقره طرفي، إذا قبح في منظر عينه خلقةَ، وصغر دمامة.
 نحوسة النفاق لو أنهم يبطنون، فليس إلا ظاهرهم الباهر بالإيمان حيث يلان الانيو إلى التكريم والاطمئنان، وإلى الرجاء أن يؤتيهم الله خيراً ممـا آتاهم على الانى ضوء الإيمان.
 أعينهم، وهذه فكرة خاطئة استكبارية بشأن الفقراء، اعتباراً أن اله تعالى كما




 الاأغبياء يظنونهم يستحقون كل الخيرات لانهم أوتوا من المال والمالة القوة ما با به يستكبرون! كلا يا أغبياء، ليست السيادة المادية تلازمها السيادة الروحية،

 ليسوا إلا معارضين للسلطات الروحية فكيف - إذاً - يستحقونها على الـى

شؤمهم ولؤمهم! .
إِإِنّْ إِذَا لو أنني أقول عندي خزائن الله واعلم الغيبب وإني ملك،
 بحق رسالة اله وعباد الها! (1) سورة الأْراف، الآيتان: A\&، \& \&

ذلك، وأحسن تعريف بالمـلائكة بعد تعريف القرآن ونبي القرآن ما
 وعِمارة الصفح الأعلى من ملكوته خلقاً بديعاً من ملائكته، وملا بهـ فـم فروج

 ووراء ذلك الرجيح الذي تستك منه الأسماعُ سُبُحاتُ نورِ تردَعُ الأبصار عن بلوغها، فتقف خاسئَة على حدودها ، وأنشأمم على صُموَر مختلفا


 أهل الأمانة على وحيه، وحمَّلهم إلى المرسلين ودائِع أمره ونهيه، وعصمهم



 إيمانهم، ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم، ولا قدحت قامِّ قادحة الإِحَن فيما بينهم، ولا سلبتهم الحيرة ما لاق من معرفتم


 الأرض السفلى، فهي كراياتِ بيضِ قد نفذت في مخارق الهواءه، وتحتَها ريٌّ هنَّافة تحبسها على حيثُ انتهت من الحدود المتناهية، قد استفرغَّهم
(1) سورة الانيياه، الآيتان: YY، YY.

أشغال عبادته، ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته، وتطعهم الإيقان













 وشيك السعي على اجتهادهم، ولم يستعظموا ما مضى من أعمالهمّم، ولو
 باستحواذ الشيطان عليهـم، ولم يفرقهم سواء التقاطُع، ولا تولًا لأهم على
 أسراء إيمان لم يفكهم من ربقته زَيْ ولا عُدول، ولا ولا ونَّى ولا فُتور، ولا وليس في في
 على طول الطاعة بربهم علماً، وتزداد عزة ربهم في قلوبهم عظَماً"(1) "

> (من خطبة الأشباح •9).

الفرقان في تفسير القرآن/الجزه الرابع عثر
هنا - وبعد ما اكتملت الحجيج البالغة عليهم من كافة النواحي الناحية

 محجوجين، عند ذلك أخذتهم العزة بالإتم، فتركوا الحجة إلى التحدي :

: ألصَّدِقِقِنَ





 أنا الذي آتيكـم به من عند نفسي ولا من عند ربي، واإن أنا إلا رسول"ل،








$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشعراه، الآية: } 117 \\
& \text { (Y) سورة القمر، الآية: } 9 .
\end{aligned}
$$




اله يهدي ويضل||(r)
فقد يريد اله أن أنصح لكم دلالة إلى حق السبيل في شرعة الرسالة، نم



 الأمر شيء إلا أنّي نذير وبشير، والش على كل شيء قدير .






(7) ${ }^{(7)}$
(1) سورة القمصص، الآية: 07.
(Y) سورة الصف، الآية: 0 ( 0 (
 الرضا


$$
\begin{align*}
& \text { إلى الش يهدي من يشاء } \\
& \text { (1) } 17 \text { (1) }  \tag{£}\\
& \text { سورة نصلت، الآية: } 1 \text {. } 1  \tag{0}\\
& \text { سورة ميم، الآية: Ar } \tag{7}
\end{align*}
$$

إذاً فإغواء اله تعالى لا يعني إلّا تخييبه سبحانه لمستحقيه من رحمته،



: 6 (
 الآيات لنوح

نقول: إنها تعليقة على فرية المفترين منذ نوح الثى خاتم النبيين، هي تحليقة على هذه الفرية الجاهلة على الرسل أنهم مفترون على الهِ الهِ



 على شرعته من الفرية، فحين لا يأخذني هنا، كان ذلك برهاناً آخر لا مرد له على صدقي، حاضرا أمامكم حاذراً إياكم، إضافة إلى سائر البراهين - مهما

 أَلُْدُدرِ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مريم، الآية: هه } \\
& \text { سورة الحاقة، الآيات: ع ع- (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الشورى، الآية: } \\
& \text { (£) سورة الأحقاف، الآية: A. }
\end{aligned}
$$




ذلك، فحين تثبت الرسالة الربانية بحججها فلا عاذرة لأحلِ في تكذيبها
 ردها، أو ظالم بحق العباد إغراء بجهلهم فيها ، أم يوجد في هذا المدلـي ما ما يبطل دعواه بذلك الوجدان، كأن يناقض في قوله، أو يقول ما ليست لتقبله

 الدعاوي الباطلة الهباء.

ذلك، ودعوى الفرية في القرآن - بكل حقوله - هي دعوى خاوية غاوية، لا فحسب في آياته، بل وفي تأليفه، فإن فيه دوراً هـاماً في القمة البيانية لكتاب الدعوة العالمية.

فاستناد هذا القرآن إلى الله يتطلب أن يكون كلّه مادة وتركيباً من اله، فلو كانت المفردات من الهه والتركيب لغير اله لكان القرآن مزدوج الكيان، إلهياً في مفردات وبشريآ في تنظيمات! .

تم القسط الأوفر أو الموازي في إعجاز القرآن كامن وراء ذلك النظم اللبدع الرائع، تناسقاً نغمياً مرناً في موسيقاه، وتناسباً معنوياً في محتواه، وتحديه الصارخ لا يعني - فقط - مفرداته، بل هو متحدّ بنظمه البديع، فكما يتحدى بسورة قصيرة كالكوثر، كذلك يتحدى بعشر سور مثله مفتريات، أم وبه أجمع، وقد تشمل (اسورةا آية مستقلة المعنى! .
سورة السجدة، الآية: Y.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الرابع عشر
ومن تم لو كان ذلك النظم مسنوداً إلى غير الوحي الكافل لمفرداته، لكانت عندنا مئات من القرائين المـختلفة في ترتيب آياتها وسورها حسب مختلف الأنظار في الموازين الأدبية والمعنوية . ولقد تواترت الروايات أن النبي بعض الآيات في محالها التي بين أيدينا، لمكان التانتان التان ترتيب التأليف عن ترتيب التنزيل وكما أن ترتيب الآيات كما هي الآن هو ترتيب قاصد بالوحي، كذلك ترتيب السورة كما هي الآن. وقيل إن هذا الترتيب مو من عثمان أمن أثبه إنها غيلة على صيانة
 في قراره الحاسم الجاسم الذي لا حوَّل عنه طول القرون الإسلامية؟! ذلك كله، إضافة إلى آيات تعني صيانة القرآن عن آي تدخل غير رباني
 جمع مفرداته آيات وسورأّ؟.




 أوحي إلى نوح علَّهم كانوا يؤمنون فلماذا غرقوا؟ وحا ذلك، ولكن الأنسال الحاصلة بين هذا الوحي وغرقهم وهو طوال سنين، ما هو ذنهـم أولاء وهم قُصَّر أو صغار، أم وكبار منهم عقلاء علهم يؤمنون؟.

هنا ولَّنه تحلق سلبية الإيمان على أنسالهم البالغين، وإن لم يكن هناك صغار وقصَّر حين الغرق، أم وقطع اله أنسالهم فلم ينسلوا في هذا البين(1)"
 هو عذاباً للقاصرين صغاراً ومجانين ورار مـر



 التكذيب والعناد، وأما إذا عرف مسيرهـم ومصيرهـم فلا دور لابتئاسه بما

كانوا يفعلون.
 منهم، لا على نفسك فما هم بضارين من شيء حتى يغرقوا، ولا ولا عليهم فإنهم لا خير فيهم ولا رجاء لهُداهمم.
تم وهذا الوحي كان بعدما دعى نوح على قومه أم قبله بسناد: هُوَقَالَ نُّ


- ${ }^{(r)}$ ( ${ }^{(1)}$ (







سورة نوح، الْآيتان: YY،YY ،Y .


الفر ان في تغسير القرآن/ الجزه الرابع عـر
فلقد كان دعاؤه عليهم بعد وحي الله وقبل الطوفان، دعاةٌ على ضوي الوحي دونما تخرُص بالغيب، فالأخبار الناطقة بأن في ذلك الدعاء ولاء يداً

 نوحاً إلى دعوة فيها يد شيطانية!.
 إذاً - بالإيمان! أم وعليهم أن يؤمنوا أنه لن يؤمنوا لأنه وحي رسالي واجي التصليق؟ نهو جمع بين نقيضي واجب الإيمان والتصديق باستحالته! .
 الكفار، وهم مكلفون بتصديق أنهم لن يؤمنوا، مع تكليفهم أن يؤمنوا، حيث
الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

 واحداً منهم آمن كان يعلم الهُ من ذي قبل أنه سوف يؤمن.




- (1)

وذلك أمر صـارح بصناعة الفلك، لا فقط تسريعياً، بل ووأِّأَيْنِّنا =
 دمى عليهم بهذا الدهاء. (1) سورة المؤونون، الآية: rV.

وَوَحْـنَا فالمهندس في صناعة هذا الفلك هو اله، والعامل هو رسول الشا


 (覓
 صنع منقطع النظير، فلا غرق أو انكسار لذلك الفلك حتى تضاء أمر الشا
 تلحظ أو لسان يلفظ، وكما يقال: أنا بعين اله، سِر وعين الها ترعالك، ومن كلامهم للظاعن المشيّع والحميم المودَّع، صَحِبتك عين اله، أي : رعاية اله وحفظه.
 مَيْنِهِ(1)
 مندسة ومادة وحجماً وئقلاٌ ومقاومة للأمواج




 قال: نمانين سنة، تلت: إن العامة يقولون: عملها في خمسمائة عام، نقال: كلا كيف =



 أيآ كان محظور، سواء أكان دعاء الهداية أو المغفرة أو النجاة من الغرق.





 الفلك - وإن كانت على شاطئ البحر - ليست لها صلة بالعذاب الموعود


البر وكيف تجري|"(r)
=




 رجالهم وأرحام نسانهم كما في خبر العياشي السـالف عن الإمام الرضا حن الإمام الصادق

من كلْ زوجين . . .
(1) سورة نوح، الآية: YV.


وقد (اجعلوا يضحكون ويسخرون ويقولون: قد قعد غرَّاساّ، حتى إذا طال النخل وكان جِباراً طِوالاً قطعه ثم نحته فقالوا : قد قعد نجاراً، ثم ألفـ


فلاة من الأرض، حتى فرغ منها"|(1)


 منه أنه تحول نجاراً يصنع فلكاً لكي يفلت منا ولكن لماذا في الفلاة؟

 تَعْلَوْونِ



 الفلك، وهي طبيعة الحال في القلة المؤمنة أمام الثّلة الكافرة. والسخرية جزاء لسـخرية ليست من الجهالة، بل مي من الـعدالة
 =





سورة التوبة، الآية: VQ.
 يُظلمون فتيلا" .

وقد وردت في حجم الفلك وطوابقه مختلف الأثر، والقدر المعلوم منه
 اثنين من مختلف حيوان البر، فلا بد من سعة عظيمة لذلك الفلك حتى يكون






$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: } 10 \text {. } \\
& \text { سورة الشعراه، الآية: 119. } \\
& \text { سورة يس، الآية: أـ } \tag{r}
\end{align*}
$$








 فختهـ بخاتمه فقام الماء فلما فرغ نوح من السفينة جاء إلى خاتده فضضه وكثف الطبق فـار الماه


 النسمة إن مسجدكم مذا الرابع أربعة من مساجد المسلمين ولركعتاذ فيه أحب إلي من مشر =

ليس ليفور من التنور وفيه فوران النار، فهل هو بعد تنّور النــمس؟ (1) بطلوعها؟ وليس هي آية! وصالح التعبير عنه (اطلعت الشمس") نم ولا رباط

 مجيء الأمر لأنه من خلفياته فوران هذا التنور، تم ولا تناسب التنور أهل
 النار تنور النور للشمس بفور طلوعها وفورانها بتكاثف حرارتها تقريراً لتوافق
 اللعطف في الأولين، أم يعني فوارة بركانية كانت علامة لنوح كفوران تنور

الخبز؟
عل" الجـمع هـكذا أجمـع وأجمل دون مـنافرة لأدب اللفظ وحـد
 أمر الله، فقد يقرب أنه تنوره الذي يُخبز فيه.
 دون البحري أو الجوي حيث يعيشان في غير البر، ولا ذا الـا
 البر المحتاج في الطوفان إلى النجاة.
 =






 الدواب تعني ذكراً وأنتى، وفي النبات تعني بذر الذكورة والأنوثة، ولكن بذور النبات والبعض من النبات نفسه تبقى في الماء مـالحة للإنماء، إذاً
 يريد خلقها من جديد لما كان في حمل زوجين من كل معنى، فلا بد أن


 وأنثى واحدة، حيث يكفيان للإنسال.



 ذلك، وأما ابنه الكافر وهو من أهله ولم يسبق عليه القول اللَّهم إلَّا لمحة من امرأته السابق عليها القول لكفرها، وقد وند امتُحن نوح فيه حين مسأل:

وكيف يتقدم هنا الدواب على المؤمنين، ولإيمانهم يقلّمهـم على من سواهم وما سواهم؟ لأن الدواب لا تشعر بالخطر، ولا بلا بد لـمن يحملها إلى الى
 اللدواب.


في الإيمان، والقلة كأنها هي الضابطة في كتلة الإيمان على مدار الزمن،






 ولمن آمن معه وأهله إلّا من سبق عليه القول أمرآ، فلم يقل لامرأته وابنه








 بين محاولة العبد ورحمة الله! .
 يقول: . .
(Y) سورة المؤمنون، الآية: YA.
(r) سورة القمر، الآية: 1ع.

ذلك، وحين يفكر المؤمن في طلب معرفة الله بالدليل والحجة فقد جلس في سفينة التفكر والتدبر وقد علت أمواج الظلمات والـو الضـلا لاتلات تلك الجبال، وصعدت إلى تلك القلال، فإذا ابتدأت سفينة الفكرة بالحركة فهنالك التوكل
 تصل هذه السفينة إلى ساحل النجاة تخلصاً عن أمواج الضلالات
 يرحم هؤلاء المكذبين بالرسالات


 ومرساها كانا باسم الله. ذلك وكـما فال رسـول الش


- لغفور رحيم وما قدروا الهَ حق قدره . . .


 (1) الدر المتور r: rrr - أخرج اببو يعلى والطبراني وابن السني وابن عدي وابو الشيخ وابن
 في الكافي عن علي بن أسباط قال تلت لأبي الحسـن




 بهيبتها - قضيةً التطام مام عام للبحر المحيط على الأرض كلها

 والهول هنا هولان اثنان، هول في مـامتة الطبيعة الهائجة المائجة، وهول في النفس البشرية المارجة الفالجة، فهما يلتقيان.
 يركب معهم وقد أخذت الفلك تجري بهم في موج كالجبال ؟.
علّه يناديه في اللحظات الأخيرة من رجاء النجاة وهي اللحظات الحات الأولى
 يمكنه للوصول إليها .

ولماذا يناديه وهو كافر ومع الكافرين، وليس في وعد النجاة إلًّا آهله إلاّا من سبق عليه القول ومن آمن، وسابق القول يشمل إلى امرأته ابنه قضيةً الكفر المشُترك بينهما، فلا هو مؤمن ينجو معهمّ، ولا هو من أهله الآهلين للنجاة حيث هم المؤمنون منهم دون الكافرين.
 آلَوَلُّه ولم يسبق القول صراحاً إلا في امرأته كما في آية التحريم؟ ولكن ابنه


 وابنه، وليس اختصاص سبق القول في خصوص امرأته، سابقاً في قصة نوح
 في القرآن، لأنه اختصاص غالط يغلُط نوحاً في ابنه، ولكن امرأته مذكورة




 واستغفر له ظناً منه أنه متروّ في ذلك المليٌ .
 وأن كونه مع الكافرين لا يعني كفره؟ .
 فاللذي هو من الكافرين هو بطبيعة حاله يكون مع الكافرين

 سبق عليه القول، وهو من أهله ولم يسبق عليه القول، إضافة إلى إلى أنه قد





رغم زعمه ذاك يسمع نداء كفره الآيس من إيمانه في تلك الحالة الخطرة:
(1) سورة التحريم، الآية: •1.
(Y) سورة مريم، الآية: צ1. .

 فيا حمقاه من ولد ويا عمقاه من ضـلاله وكفره أنه يرى ذلك الموج العظيم الهضيم ولا يأوي إلى فُلك النجاة، فإنما (ايرجو ليأوي إلى جبل يعصيمه من الماء وكأَن الموج يخاف جبله، فجاء الجواب الها الحا



فكان من المرفوضين
 استعلاماً عما حصل من وعد النجاة لأهله إلًا من سبق عليه القول . ذلك، وحين تكون فلك نوح نجاة للمؤمنين معه بأمر الشه، أفلا تكون العترة الطاهرة وind




 ومنا روايات مختلقَة تقول إن بعض المياه تمردت كماء الكبريت وماء


 رسول اله

منها غرق.
سورة القرى، الآيات: 11-18.

الـمُرٌّ، وهي مـعروضة عرض الـحائط إذ لا تخلُّف عن أمر اله في حقل
التكوين والتدير (1)

 في قوله الأول ولا أي قول، إذاً فـ ؤوَقِيلَه لمـحة إلى أنه له تعالمى هين، وإنما هو رهن إشارة خاطفة تتبعها رادفة. وليس القول هنا لفظياً يخاطّب فيه الأرض والسماء، بل هو هو تكويني كما重
 فلا يتخلف خلاف ما يروى(£) لا التشريعية فإنه لها أمر ليفعل وقد يتخلف الأل عن شرعته .


 أقول: لم تكن دصوة نوح إلا دعوة اله تعالى إذ لا دعوة لنوح في الـي الكون إلا بألأمر الها ، فكيف يتخلف عن أمره، ماء وغير ماء؟!.

 أقول: وكيف يستعصي الش في أمره التكويني أي كائن؟ فما مذه إلا من المختلَّات الزالزور! الـا
سورة نصلت، الآية: 11 .
سورة يس، الآية: AY.



 للأرض دون وجه الأرض فله وجه وإلا فلا وجه له حيث السماء ليست لتماء التخلف عن إقلاع مائها المخصوص بها
 عيوناً جارية على وجهها .




 بحاراً وأنهاراً وسواقي وعيوناً كما كانت قبل الطوفان،
 الطوفان نم حرقاً في النار.

أْتَـَرَارُ
ويا لها من جملة مختصهرة جميلة حاسمة تطوي ذلك الموقف الطويل الطويل طياً خاطفاً كأن لم يغن بالأمس، فقد انطوى طومار كل هؤلاء المارٍ وامرأة نوح وابنه لفترة قصيرة يسيرة، فظلوا هامسين ناكصين، "م غرقوا فلا

تسمع لهم ولا ممساً .
ويا لها من فصاحة وبلاغة قمة، بارزة لكل معارضة، حيث فشّلت ألا أمام القرآن كله، وأمام هذه الآية بخصوصها فصا، فقد روي أن كفار قريش أرادوا أن
 أربعين يوماً لتصفوا أذهانهم، فلما أخذوا فيما أرادوا سمعوا هذا فله الآية فقال

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة القمر، الآية: MY. } \\
& \text { (Y) سورة القمر، الآية: I (Y) } \\
& \text { (Y) سورة إيراميم، الآية: Yو، }
\end{aligned}
$$

بعضهم لبعض : هذا كلام لا يشبه كلام المخلوقين وتركوا ما أخذوا فيه
وافترقوا .
فهنا لا يذكر الهّ باسمهـ ولا باسمم نوح والمؤمنين معه ولا قومه إلًّا
 وحسرآ عن طرح اسم الهّ، وكلٌ واجدّ موضعه من فاعل ومفعول، لأن كلاًّ معروف بموقفه، فلقد جمع عجاح ابـ من أسباب الإيجار والإعجاز ما الهتم


استطاعوا من لآلئها، ولم تكن إلا قطرة من يمّ الها
 قدرته وسرعة مضي أمره وكان حصول أمره رهنَ لفظ الكلام دون معاناة ولا كلفة ولا لغوب ومشقة


 أدل على نفاذ القدرة وطواعية الأمور المقلرة من غير وقفة ولا لبثة. تم في المزاوجة يين (إبلعي وأقلعي" بلاغة عجيبة وفصاحة الاحة شريفة أديبة!.




 ترى أنه كان ابنه من صلبه؟ أم ابن امرأته من غيره؟ قوله : وإِنَّ َبْفَ مِن



تدل عليه وهي هنا منفية.

 أنه من امرأتي، فقد انقطع عنهما، فكيف يكون - إذاً - ابنه من أمله؟. تم امرأته ومي من أهله سبق عليها القول نفسها عن ابنه كيف غرق وهو من أمله هذه المحكوم عليها نفسها بالغرق؟! أـ




 عمي علي من أمره بين الوعدين ولمَّا يتبين لي أنه حقاً من الظالمين كما امرأتي، إذ لم يظهر منه كفر ما





 أنه ليس ابنه من صلبه نعله من امرأثه من الزنا آتن نكاح وأهن دهيّ، ومذا لا ينسب إلى أحمق الناس واففلهم من نسبه! سورة مود، الآية: 87. سورة مود، الآية: •ع.

حق مهما تخلف عن أمري بركوب السفينة، فإنه هو الذي دعا على الكافرين




 كالفرض استعلاماً لغريب الموقف.


 أهلي، فوضٍّح لي يا رب إن شئت كيف هذا وذاك حتى أخرج من جهلي،

 المقدمتان الحكم بنجاته، ولكنه لم يستنتج ذلك تأدباً، بل وبحكم عام
 الحال العضال.




$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة نوح، الآية: צ' } \\
& \text { سورة الشعراه، الآية: 11A. }  \tag{r}\\
& \text { سورة مود، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة مود، الآية: •ع }
\end{align*}
$$

امرأتك من أهلك وسبق عليها القول لأنها كانت من الظالمين، وهكذا ابنك
 معك في حقول الرحمة الرسالية، فالأهلية المنجية هي التي يتبناها العقيدة

 عَيَّهِ آلَرَّلْ

 عنه حين خالفه في دينه||(1)


 لماذا أهلكته وهو ابني وقد استنيت أهلي وهو منهم؟. وهنا يتوضح لنا بُُصوع ونَصوح أن ليس قرابة النسب والسبب وما أثبه مما تضر أو تنفع، فإنما هما من حصائل الأهلية العقيدية والعملية فتنفع، أم


أجل، إن للهالات النسبية والسببية - كما للحالات المساعدة في



 فأخرجه اله الًا سورة النجم، الآية:

مختلف الظروف - إنها لها تأثيراً في تضخيم الصالحات والطالحات، ُوَولَا
(1) يُلْمُوْنَ نَبَيرِ| (1)

وتراه بعلُ جهل وسأل ما ليس كله به علم من كون ابنه من الظالمين فلم يكن من أهلهِ الآهلين؟ النص هنا ساكت عـلـ عـن سؤاله، والآية التالية تنفي على حد قوله سؤاله :


فسؤال ما ليس للسائل به علم سؤالان اننان، سؤال محظور وهي
 المجهول لديه ليقف على ما يجهله من قضية خـلا
 رضاه بحكمه تعالى في ابنه على أية حال له كما في كل الأحوال.
تم وسؤال محبور أم هو لأقل تقدير غير محظور وهو الذي ينتيه وِّرِّبِّ


 دون حاضره، أو ماضيه، كيلا يقع في فخ السؤال المحظور قضيةً الرحمة




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: } 1 \text { (Y) } \\
& \text { (₹ سورة ص، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$




وأقصى ما يحتمل منا أن سؤاله الاستعلام أيضاً كان غير محبور ولا

 الظالمين، وتضية الأدب الرسالي هي كامل السكوت في مثل ذلك الموقف

الرهيف الرعيب.
 الاستعلام حتى أدركته العصـمة الربانية فلم يسأل، وكل مـا ما في الأمر أنه



 محبور ولا محظور .

ذلك، ففي مثلث العرض : الاستعلام والاستفهام والاستفحام، لم يكن

 ، .... ولو اعتبر العرض للسؤال - أيضاً - سؤالاً، فغاية ما فيه أنه رغم كونه من حسنات الأبرار، هو من سيئات المقربين، فلا تنافي كيان العصيمة الرسالية.
(٪) سورة ص، الآية: (Y)

فهل إن محمداً سأل ما يجهل يفعل محظورآ؟ فضلاً عن العرض للسؤال وهو آدب في حقل السؤال، فليس ذلك العرض من سيئات المقربين، فضلاً عن كونه سيئة في . شرعة اله، مهها كان سؤاله عن أمره تعالى دون سؤِ

ذلك، فلا دور لقيلة الجمعية المرسلين الأمريكية - بعد الاعتراض عليهم أن التوراة ينسب إلى نوح
 آَّلِل . . .


فإن دليلهم عليل حيث النص لا يدل على سؤاله، بل هو عرض هو في
 عن بالغ أدبه وتسليمه لربه.
فلم يكن هنالك سؤال، أم ولا إرادة سؤال، ولأنه - وإن كان استعلاماً

 وإن لم يكن محظوراً ككل" في شرعة الله - فنهاه ربه عنه فضهلاً عما علاه من
 نهياً عن أمثال هذا السؤال التي قد تشير إلى عدم التسليم لرب العالمين، فلم يسأل ولم يجهل .
سورة مود، الآلية: سو، الآية: لـع .

وليس النـهي عن فعل دليلاّ على واقعه فحظراً عن تكراره، حيث الاأحكام الرسولية والرسالية أمرأ ونهياً تترى على رسل الله ليحملوها لهـا لهـم
 الأوامر على تركهم المأمور به، أو تدل النواهي على اقترافهم للمحظور . وهنا النهي موجَّه إلى مستقبل لذلك العرض ألَّلَ يُلحِّقه بسؤال الاستعلام





 لذلك كم يؤنبه ربه لا من قبل ولا من بعد، اللّهم إلّا بـخطابه الحنون

المنون:


هنا السلام والبركات ينزل على هؤلاء، وترى كما أن نوحاً واللين آمنوا

 بركات ولا هم من أهل النجاة، ولم يكونوا وقتئذِ معهم في الفلك - إلّا في الأصلاب والأرحام - حتى تشملهم سلام وبركات، أم هم معهم من أهل ألم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مود، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة المؤمنون، الآية: 9V. } \\
& \text { (r) سورة الناس، الآية: } 1 \text { ( } 1
\end{aligned}
$$





 الحاضيرة في الفلك بيانية، وهي لأنسال مؤمنة منهم تبعيضية، فلو كانت

 حيث الأكثرية الساحقة منهم أمم كافرة.

ذلك، ولكن الذين كانوا معه في الفلك لم يكونوا أمماً حتى تشملهم ممن معك بيانية، والصحيح أو الأصح أنها بيانية تبين (امن معها) على مدار الزمن، فلا تعني (امعه)" معية زمانية ومكانية حتى تختص بهؤلاء الاء الخصوصن، بل هي معية رسالية تعم كافة الرساليين مرسلين ومرسلاً إليهم المؤمنين، نم



 هم كل كفرة التاريخ الرسالي طول الزمان وعرض المكان.


سورة يس، الآية: \ع .

سورة الحاقة، الآبة: II .


- ألِير*
 لانقطاع التاريخ عنها، وعجزه على حضوره عن تلقي الواقع كله وعرضهه،

 على ما يقولون ويفعلون من تكذيب وعناد، فإن الحياة وأَلْعَقِبَّهَ لهـذه
 الحياة والأخرى، ومن الأولى الحياة الزاهرة الباهرة زمن القائم المهدي من


يروى عن النبي
ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق - زنَّ في النار - زنَّ في النارل|(1)
أضواء على قصة نوح:
1




 أتول: في هذه الصفات تجد مئات من روايات السفينة بألفاظ مختلفة تتحد في انهم سفن النجاة. سورة مود، الآية: 7 ع

بل هو قول!، أم هو عمل غير صالح حيث عمل في ولادة غير صالح إذ كان
 الفاتكة هي أن تجيء بولد من غير بعلها؟ و(اابنه - و - ابني" يبتبان أنه كان
 ونساء الأنبياء لسن بخائنات جنسياً مهما خُنَّهم عقيدياً وعمليآ، حيث النا
 برهان لفظي فالدعارة في بيت النبوة مزرءة ضارية بهذه الكرامة.

تم وكون الإنسان ولد الزنا ليس مما يحرمه الإيمان والرحمة الربانية، كما وأن ولادته من الزنا ليس من عمله فكيف يحاسب به؟.
 عليه المصدر كأنه تجسُّد عمل غير صـالح، كما وأن السؤال حول قصته


وهنا سلبية أهلية ابن نوح من صلبه

 ظلمة على ظلمة، فإن (المدحسننا كفلان من الأجر ولمسيئنا ضـعفان من الـعذاب||(r) كما قال اله تعالى بحى

$$
\begin{align*}
& \text { سورة التحريم، الآية: •1. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النور، الآية: با با } \tag{r}
\end{align*}
$$

 من في مجلسب بإسناده إلى الحسن بن موسى الوشا موسى الرضا :

 النار واله ما ذاك إلا للحسن والحسين



 غيره حسب الملابسات المقتضية لمضاعفة العذاب أو الرحمة．

 عَمُّلُ غْرُ مَكِّلِّهِ للنجاة مع أهلك الآهلين لها ．
＝ أهز حلى اله 艮


 ابنه ولكن لما مصى الش

 إلى المأمون فقال المأمون：اذمبوا به إلى أبي الحسن
 الش ذريتها على النار، وذلك للحسن والحسين






$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأاحزاب، الآية: الآن } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (土) سورة مود، الآية: } \tag{ris}
\end{align*}
$$






 لشـمل زوجه وابنه الكافرين ولم يشـمل المؤمنين معه! الـا ولا فحسب أنهم
 ذرية الحَسب وليسوا - فقط - ذرية النَّسب وإن شملت المؤمنين منهم.

 خيرّة وشريرة هي من سعي المواليد.
 حرمان الولد الكافر عن ميراث الوالدين المؤمنين، ولكنه ليس سلبآ لأصل




$$
\begin{align*}
& \text { سورة الصافات، الآية: vV. }
\end{align*}
$$

المصلر ني كتاب الغية للثيخ الطرسي بإسناده إلى إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن هثمان العمري أن يورل لي كتابآ تد سالت فيا عن مساثل أشكلت علي فورد الثوقيع بخط مولانا صاحب اللار "
 سورة الحجرات، الآية: با

سورة النجم، الآية: هr.

النسب، إنما المقصود هنا سلب ميّزة النسب الرسالي والإيماني، أنه لا يلحق واللده في النجاة وهي قضية الإيمان.

أجل إن الوشيجة الآهلة لعريق الصلة بين أفراد هي - فقط - وشيجة
الإيمان باله والعمل الصالح، وليست وشيجة الدم والنسب، ولا ولا الأرض والوطن، ولا القوم والعشيرة، ولا اللون واللغة، ولا الجنس والعنصر، ولا ولا
 وشيجة الإيمان التي تجتاز فواصل الزمان والمكان وسائر الفواصل، فتوحِد من خلالها بين مختلف الأفراد.





وهذا هو المـعلَم الواضح البارز على مفترَق الطريق بين نظرة الدين الـحق إلى الوشـانُج والروابط، وبين نظريات الـجاهـليات علـيات على مـختلف

(r) أَقْتَكْ

Y -
أم خص أرض دعوته التي كان يدعو فيها؟.
 الأرض طيلة دعوته كما وظاهر القرآن كالنص يؤيد شـمولية هذه الدعوة

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: } 0 \text { ع. }  \tag{1}\\
& \text { سورة مود، الآية: ٪٪ عـ }  \tag{r}\\
& \text { سورة الحجرات، الآية: سات } \tag{r}
\end{align*}
$$

والغرق، فقد انتسلت البشرية بعد الطوفان - فقط - ممن حمل مع نوح في



 ولا تعني الدعوة الرسولية أن يدعو الرسول بنفسه كافة المرسل إليهم،


 الرقعة بسائر الأرض، وتضي على كافة المتخلفين عن رسالته في الأرض كلها

ذلك وقد يكفينا هذا التخمين الأمين لتصليق ذلك الحدل الكـ الكوني الهائل الذي جاءنا نبأه من مصدر الوحي الوئيق عن ذلك العهد السحيق
 عنه، وهنا وفي سواه أحدق تاريخ لمصدقي الوحي هو الوحي وسائر التاريخ أياً كان ومن آي كان وأيان ليس يعتمد عليه كوثيقة قطعية. وتد يتأبد شمول هذا الطوفان الأرض كلها بما بلي : "لو لم يشمل الأرض كلها فما هو الداعي أن يحمل فيها من كلّ زوجين اثنين، إذ كانت تكفيه حيوان سـائر الأرض لو أنها غير مشـمولة للطوفان.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: ب. }  \tag{1}\\
& \text { سورة نوح، الآية: Yا Yا }  \tag{Y}\\
& \text { سورة اللقمر، الآيتان: II، اY الان } \tag{r}
\end{align*}
$$

*     * 


 يلدوا" ليس يختص بكفار خصوص في أرض خاص. * وجود أصداف وحيوانات بحرية حـجرية في قلل الجبال هو من الدلائل الكونية على أن الطوفان طم الأرض بقللها كلها .
W - هل لسفينة نوح آلَهَاءً على ضوء آية الحاقة هذه (r) ما تحقق أخيراً من لوح خشبي من سفينته عليه أسماء الـخمسة الطاهرة عجيب أمره أن هذه الصفحات من الفرقان التي تحوي قصة هذه اللوحة كانت في مطبعة مسيحية بيروتية تحت الطباعة فاشتدت الحرب الحبر أحرقت فيما
 الحرب اللبنانية، ولما راجعت المطبعة بعد أشهر للاطلاع على الجزء (YQ) هذا، وفتش صاحب المطبعة على يأسه البائس، فإذا هو بكامل هذا المجلد المصفوف تحت كل الأنقاض، فبقي حائراً متسائلاً فقلت له: : إن الصـورة الفتوغرافية من هله اللوحة اللخشبية هي من ضـمن ذلك المجلّد، فتجلّد على تبلّله وأسلم.

ذلك، وجماعة من العلماء الأمريكيين - بإشارة بعض رجال الهند
 على قطعات أخشاب يعطي القياس أنها قطعات متلاشية من سفينة عظيمة
 قدمتها S/ PO قبل الميلاد.
وقد أعطى القياس أنها قطعات من سفينته يعادل حجمها ثلكّي مركب

 الانطباق على ما تعتقده أرباب النحل من سفينة نوح
وأين جبل الـجودي؟ قد يكون هو آراراط كـما في التّوراة، ويؤيـده اللوحة والقطعات الأخرى من السفينة التي عثر عليها فيه، وتؤيده اعترافات

غربية وروايات():

بشارات حول »الجودي):
إنه - حسب التحقيق - جبل هآراراته وقد نقلنا عن مجلة شأنقاد نيزوبه السوثيتية وغيرها نبأ اللوحة الخششبية من أنقاض سفينة نوح التي
 باللغة الآرامية، في هذا الفرقان(غ)
(آراراته هي أرفع الجبال في أرمينستان، وقد انقطعت عنها سلسلتان




 آسوشيتدبرس


 "الهدى، القاهرية. . .

متجهتان إلى إيران، والسلسلة الأصلية تمضيي من جنوبي (أرض روم) وتتصل بالمرتفعات الشـمالية لآذربيجان، وسلسلة أخرى منها متجهة إلى الى اللجنوب وهي واقعة بين آذربيجان الـغربية وتركيا، ورأس الـخط لـهـنه المرتفعات هو مقسم المياه الذي يربط القسم الشرقي من الميان المياه اللى بحهيرة أرومية، كما يرسل مياه الجانب الغربي اللى بحيرة (وان) في تركيا . جبل هآراراتل موسومة بأسماء عدة، ففي اللغة التركية (اگريداغ):

وبالأرمينية (ماسيس) أو (مازيك) و(ميزه زوزار) أي : جبل السفينة.

لآرارات مرتفعتان باسـم: نوح الكبير ونوح الصغير، وارتمار وارتفاع الأولى
 مرتفع النوح الكبير يسمى في المأخذ الإسلامي بـ (جبل الحارت) وهو
 بـ (جبل الحويرث).
منخفضات آرارات واقعة في تركيا، وهي تتشكل من مرتفعات وتلال بركانية صامتة لها منظر رعيب رغيب.
آرارات من حيث موقعه الجغرافي الـخاص، الواقع في حدود البلاد
الثلاثة: إيران - تركيا - السوفيت، إنه ذو أممية حدودية سوق الجيشية.
 قمرية بزمن السلطان سليمان الصفوي، يكتب في عرض سفرئ تركيا - عند عبوره بها - أديرة عدة للرهبان بآرارات حيث كان كانوا مرا مقيمين بها

وهكذا جماعة آخرون من السياحين العابرين يشيرون إلى هذه الأديرة. (آرارات)" الموسومة بـ (اميزة زوزار": جبل السفن، شهيرة عند الأرامنة بهذا الاسم والمعنى، ومن آثّارها العتيقة خشبة هي الآن في مودع الآثار

العتيقة (لووره في باريس، التي يقول عنها خبراء الآثار العتيقة، إنها من

لذلك نسمع (دوگلاس) الأمريكي، من كبار القضـاة الأمريكيين أخذ يحقق عن مرتفعات آرارات، حتى اعترضته اعتراضات السوگيت فانصر

عن قصده.
ذلك، وتؤيده رواية التوراة تصريحاً بـ (آراراط) - على حد تعبيرهـا

وهي في الشُهرة لحد يعبر عنها (أرميا (YV :O1) بـ الممالك آراراراط


الأمم. نادوا عليها ممالك آراراط وينِّي وأشكنار ... . . .
 الروايات تقول: إن سفينة نوح استوت على آلآراراط الذيكي الذي يسميه الأعراب


والأوروبيون (آراراط).
وأوّل من صعد إلى أعلى القمم لآرارات هو : ى. ى. ن. فـ و.


لمحققين آخرين
ومن جهة أخرى تقول التوراة: مدفن نوح هو بلدئن بئدة (مرند) من آتباع


وتصرح أيضاً أن سفينة نوح ذلك وإليكم عرضـا من هؤلاء الذين صعدوا الِلى قمة الجودي : آراراط:
 (جوزافا باربار) اللذي سافر عام IEVA م. •AN هـجرية قمرية إلى إيران

سفيراً إلى بلاط (أوزن حسنه) : أمير آق قويونلوين - وقد تأثر عميقاً من
 القمة الجبلية الموسومة بـ الورنو OEROL نم بعد ثلاثة أيام تصل إلى جبل استوت سفينة نوح عليه بعد الطوفان العظيم.
 وهو جبل رفيع شاهق، مستور طول أيام السنة من الثلج. كان يقال كثيرون حاولوا الوصول إلى قمته، ففرقة منهم لم يرجعوا،

ورجعت فرقة أخرى قائلة: لا سبيل للوصول إلى القمة(1).
 الشرق بين جا زمن السلطان صفي خليفة السلطان عباس الصفوي .
يقول في كتابه حول (آرارات) ومهبط سفينة نوح تِّ
 لجبل (آرارات): آقري داغ، الذي صـار شهرة الآفاق حيث استوت سفينة نوح عليه....
ففي اليوم الأول. . والثاني يتبين جبل آرارات: آكري دارياغه ناحية الجنوب، وبجنبه أديرة، والأرمن يسمون هذا الألجا الجبل (مزوشار) أي: الجبل
 ينغرد عن سلسلة الجبال الأرمينية، وهو آرفع من هذه السلسلة تماماً .
 نم ينظرون إلى السماء يدعون ويمسحون علامة الصليب على وجوههم.


تم يستمر قائلاً : نخجوان هي حسب ما يعتقده الأرمن من أقدم البلاد في المعمورة، وهي واقعة بفاصل ثلاث ليوات من هذا الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح

نـخجوان - وهي لنغة أرمينية - تعني مكان السفينة، فإن (نـخ") هي
السفينة، و(اجُوانه مهبط، فهي مهبط السفينة.

 المؤمنة - ومن نم (شواليه شاردن) العالم الفرنسي الذي سافر إلى إيران سنة

1770 م، زار (آرارات) وكتب عنه ما يلي :
منبع (أرس) جبل يقال إنه مهبط سفينة نوح، ولعل (أرس) مشتقة من
(أرارات).
ويقول: جملي كارري - الذي سافر إلى إيران زمن السلطان سليمان الصفوي: إن طبيباً هولندياً يعالج راهباً في دير قرب قلة آرارارات صـعد إليها



وتقول امدام ديولا فوال| عن سفرتها سنة IAAY ام عابرة عن آرارات: بناء: على النقل التاريخي استوت سفينة نوح على قلة آرارات، ولو آلن جله
 عليه، هذه السفينة التي يُريها القسس بمنظارات قوية من دير بحيرة (اسوانگاهله

بقفقاز وعند ذلك سوف يتناسون كل صعوبات الطريق|"(r)
(1) - ا مفرنا مج جملى كاررى (1) .


## 

 تتحمل السنة ولا العام غير المعروف من حلد حـهما الزمنـي، والقول: علّه



 يستعمل في القرآن المخاطب - منذ نزوله إلى يوم الدين - من يفهمون من السنة ما يفهمون.

ذلك، وإذا كانت مدة رسالته ألف سنة إلا خمسين عاماً فعمره أكثر منها بقدر يصلح لحمل الرسالة فهو ألف أو يزيد(ץ)، وبذلك تثبت إمكانية هكذا
سورة العنكبوت، الآية: 1\& .
 وخمسمائة سنة منها ئمانمائة سنة وخمسون في تومه يدمومم وماتا هام في عمل السقينة وخمسمائة هام بعدما نزل من السفينة ونضب

 روحك، نقال له: تدني أدخل من الشمس إلى الظل قال: يا ملك الموت فكان ما مر بي في الدنيا مثل تحولي من الثمس الثى الظل فامض لما أمرت به فقبض روهـ




 الأشقياء، قال: ندنع نوح الاسم الأكبر وميرات العلم وآتار النبوة إلى ابنه سام فأما حام


تعمير واقعياً، فلا استبعادَ إذاً لطول عمر ماحب الأمر عجل اله تعالى فرجه
 دولته العالمية الكبرى .

## 7 - وكم كان عدد الراكبين في السفين؟!:

إنهـم مـع نوح تعديليهم، والأخبار التي تحكي عن قرية الثمانين التي نزلوا فيها فسميت بما (1) سميت لهؤلاء الثمانين

## V - وهل بقي شيء من الأرض عتيقاً من الغرق؟:

 عتيقاً (r) وهذا يناسب محتد ذلك البيت العتيق عن أن يُملك لأحد، والعتيق عن الإختصاص بأمة دون أمة، والعتيق القديم الذي لم يسبقه أي بيت ف وإلنَّ

= آد


 الالفين وخمسمائة.
البهار I I : 1 YYY

 بجنوريه لبناذ ترب عين تانا وجباع الحلاوة بلدة الشهيد الثاني وجماعة من العلماء العاململين المعروفين
 نوح السماء؟ نقال: لم يصل الماء إليه وإنما رنع عنه. سورة آل حمران، الآية: 97.

هذا، وقد جاءت قصة نوح هذه في التوراة في (IYA) آية بشاكل ناكل قاحل إلا في مقاطع توافق القرآن، يُعرف المنافق منه عن الموافق بمقارنات


للعقلاء المتشرعين بشرعة اله .
(1) نفي الإصساح اللسادس من سفر التكوين : ( اوحدث لما ابتدأ الناس يكنزون هلى الأرض





 صن وجه الأرض الإنسان الني خلقته . الإنسان مع بهانم ودبابات وطيور السماهـ الاني الاني حزنت

اني مملتهم. 1 وأما نوح فوجد نعمة في ميا ميني الربا













 وتال الرب لنوح (الإصحاح السابع من سفر التكوين) ا ادخل ألئ أنت وجميع يتلك إلى الفلك
 ذكراً وأنى -! - ومن البهانم التي ليست بطامرة اثنين ذكراً وانثى.

فقد تعبر عن الذكور بأبناء اله! وأن الله حزن وتأسف في قلبه من خلق

 دواب الأرض، والطيور لا تغرق! نم وبالنسبة للدواب والطيور قد تقول اثنين اثنين طاهرة ونجسة، وأخرى تختص الطار الطاهرة بسبعة سبعة، وأنه لـما صـار الطوفان كان عمر نوح ستمائة سنة، وقد لبث فيـهـم ألف سنة إلًّا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم طم ظالمون! . هذا، وقد جاءت في أخبار الأمم وأساطيرهـم(") - كما في القرآن = بعد سبعة أيام أيضاً أمطر ملى الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة -ا - وامح عن ون وجه الأرض


 والبهانم التي ليست بطامرة ومن الطيور وكل ما يدب الي ملى الأرض . 9 د دخل اثناذ اثناذ إلى نوح إلى الفلك ذكرآ وانتى كـا أمر اله نوحاً






 كلّ ذي جسد كها أمره اله وافلق الر الرب مليه

 بتكرارات وتضادات وتناقضات توكد مدى الديا
 الن (زيزستروس، رأي في الحلم بعد موت والده (hأوتيرت، أن المياه ستطنى وتطنى جميع =

والتوراة - أنباء الطوفان، مهما اختلفت كلها عن القرآن في ملابساته، مما يؤيد أحل الطوفان العام، وإن كان في نبا القرآن كفاية.

= التكوين في انه كان في الأرض جيل من الجبارين طغوا فيها وأكثروا الفساد فعاقبهم الشا



 مختلفة فلم يبق للجيل الجديد شيء من آثار من قبله ومعارفهم .
 أقدم من التوراة - وروى عن قدماء اليونان خبر طوفان أنه مم الأرض كلها إلا "دوكاليونه، وامرأثه (ابيراه فقد نجوا


 وانتهى اللى حلود كردستان.
ومكذا قدماء الهنود يثتون وقوع الطوفان الـوان سبع مرات في شكل خرافي آخر .


 أجناس الحيوان زوجين اثنين ويبني في داخل السور بيوتاً وقباباً في طبقات مختلفة يسكنها الناس المجتمعون مناك ويأوى إليها الدواب والطيور . . ومكنا في تاريخ الأدب الهندي . . . .






 تُشَيرِنْ








يذكر هود في القرآن كله سبع مرات في حين يذكر عاد وتومه أربع


قبل(1) وصيغة الدعوة الرسالية وصبغها هنا هي صيغتها وصبغتها في كافة الرسالات، فإنها رسالة موحدة يحملها رسل اله على مدار الزمن الرساليا مهما اختلفت فيها طقوس، حيث الاأصل واحد هو اللدعوة إلى توحيد اله اله وشرعته، وبراهين الرسالات مي الآيات الرسالية ومنها الرسل أنفسهم. هنا هود يدعو عاداً إلى توحيد العبادة ورفض الأنداد بـ وإِنْ أَتْتْ إِلًّ ُمْتُتُونج

تم يزود دعوته التوحيدية التي هي مبرهنة بكافة البراهين الفطرية والعقلية

 بقضية الفطرة وسائر الآيات الآفاقية والأنفسية المعسكرة لإثباته دونما أية

ريبة! .
وتزويد ثان بإرسال السماء عليهم مدراراً وقد كانوا في جدبَ تلمح له :






 تلوب كثير منهم فأظهر اله تعالى ذكره نيهي موداً هند اليأس منهم وتنامي البلاء بهم وأملك

 سورة الاحقاف، الآية: Y Y. سورة الأعراف، الآية: 97.

إيناعها، والتوحيد الحق إيناع في أعلى القمم من الحيوية الإنسانية السامية. ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي، حيث تغافلوا وتجاهلولوا عن بينة


 بأنفسهم في قالاتهم وحالاتهم وفعالاتهم بينات ربانية وإن لم يأتوا بسائر البينات، وكما قال رسل المسيح


فيهم، الظاهرة في دعواتهم.

 مجتين جذورها باستبعاد أو استحالة رسالة بشر إلى بشر، وما وا إلى ذلك من حجج داحضة في لجج من لجاجات.
 ناقماً عليك إذ ترفضهـم ولا تفرضهـم، وكأنه يؤمن بـهم فيخالفهم في




 (1) سررة يس، الآية: 17. (Y) سورة الانعام، الآية: 19.


 التحدي من عديد آيات رسالته البينات إذ فنَّد مدَّعاهم أن آلهتهم على شيء مما يحددونه.


- رَّ

 في ربوبيته، حيث اتخذوا له شركاء، إذاً ف وَرْبَهِ أنا الرسول المربي برحمته




 على كل شي\&
فالصراط المستقيم نلانة، 1 - صراط الرب بربوبيته، ال - وصراط


 مثل سائر السلطات قاصرة ومقصرة، فهو عادل حكيم اليم لا لا ينحرف ولا ولا ينجرف حيث الصراط المستقيم تضية ذاتية لربنا مهما كانت مختارة له دون إجبار . ذلك، ولأن الحاجة هي السبب لأي ظلم وانحراف، سواء أكانت

حاجة علمية أم كمالية أخرى فإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، ولألنَّ ربي


- مُسْتَفْمِهِ

وكما أن قوة العدالة أو العصـمة تمنعان أصحابها عن التخلفلف عن
 العدالة والعصمة غير المحدودة نفسها، وهو الصراط الحراط المستقيم نفسه، ولأنه على صراط مستقيم في ربوبيته، لذلك يدلنا على صراط مراط مستقيم في عبوديته، فلا صراط مستقيماً في أي حقل من الحقول، معرفية أو عملية إلَّا وهو يدل

 حافظون، حفيظاً برحمة رحمانية لكل الكائنات، وبرحمة معها رحيمية


 الله، وهؤلاء الغلاظ الشداد من قومه، إن مـم إلًا دواباً من هذه الدوابِ التي هو آخذ بناصيتها ويقهرها بقوته، فما خوفي من هذه الدواباب، وما احتفالي بها وهي لا تتسلط عليَّ - إن كانت لها سلطة - إلًّا بإذن ربي وهذه الدقيقة التي يجدها صاحب الدعوة الربانية في نفسه النفيسة لا تدع في قلبه أية مجالة للشك والارتياب إمراً، إذ لا تخرج على أية حال عن أمر الله، إذاً :





 في كفركم إن بقيتم، ولا في منعتكم من عذابه إن حاو إن اولتم ولا نقضاً لملكه


 تفلتون عن أخذته ولا تعجزونه هرباً.


 تهليد بخلافة أخرى بعدمم حين يستأصلون عن بكرتهم.
ذلك لأن الحياة الأرضية هي حياة الخلائق، حيث يخلف بعضهـم
 يعني أنهم خلفاء الله نفسه في الأرض، إذ لا خليفة يخلفه في سماء أو أرض، وإنما هم خلاتق خلائف بخلف بعضهم بعضاً في الحياة الأرضية،


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأهراف، الآية: } 79 . \\
& \text { (Y) سورة الانعام، الآية: } 170 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة يونس، الآية: 18. }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الرابع عثر






 لا يوصف بالغليظ لأنه الألم الذي يلحق الحي في قلبه أو جسمه، وإنما وصفه تعالى هنا بالغلظ إذ يوصف الأمر الهيّن بالضؤولة والدقة كما يوصف
 الكثيف، وقلة الحفل بالشيء الدقيق الضئيل، وكما يقال: عِرضُ فلان دقيق

وقدره ضئيل .
ووجه آخر أن يعنى بعذاب غليظ هنا عذاب الآخرة حيث يقع بالآلات المستعظمة والأعيان المستفظعة، كمقامع الحديد والحجارة المحمّاة، ومما

-
وَوَتْلَ
 رسول واحد بيّن الرسالة هو عصيان للرسالات كلها فقد : وَكَّبَتْ عَاد أَلْرُسَلِينَ




 ألسن المؤمنين واحتساب سنتهم السوء عليهـم ما بقيت إلى يوم الدين، فاللعنات اللفظية من اللَّاعنين، والعملية من الملعونين بما خلَّفوه من اللمن اللسيئة هي كلها تلحقهم إلى يوم الدين.








 منافذ فطرته وعقليته مكشوفة غير مقفلة ولا مغلقة.
 قوة وبسطة في الخلق وبطش شديد، لهم تقدم ورُقيّ في الحضـارة، ولهم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الاحقاف، الآية: H. }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة مود، الآية: } 09 .  \tag{r}\\
& \text { سورة يس، الآية: } \tag{}
\end{align*}
$$

بلاد خصبة عامرة، وقصور عالية غامرة، وناهيك وإِرَّ ذاتِ آلْمِمَادِ آلَّق كَم

فهم على قوتهم وحضـارتهم أتبعوا لعنة في الدارين بما كذبوا رسل اله،
وأشركوا باله، وهم أطغى الطغات على اله وعلى عباد اله.




 كِّ









 فيه (Y) مرة، ومم - كقوم نوح وهود وفرعون وملاءه مهن من أنحس طغياة التاريخ الرسالي على مدار الزمن.
وهنا عرض لنعمة سابقة سابغة ربانية بعد الدعوة التوحيدية أنه وهرُور


فطالما أصبحت صيغة الاستعمار صيغة زائفة كما السياسة والاستمار، حيث الساسة المستعمرون المستمرون كانوا ولا يزالون يظلمون الناس فيما هم عاملون.



- ${ }^{(1)}$

ولكن أين استعمار من استعمار، واستثمار من استمار، وسياسة ربانية من سياسة شيطاني؟!

فالاستعمار الرباني هو طلب العمران الإنساني في هله الرقعة الأرضية،
 الإنسانية الساكنة الماكنة فيها وأين عمران من عمران؟.


 إذ مي أمكنة الأرواح ومجالاتها العملية الظاهرة في مجالات للاتحياة. إن المستعمرين الطغاة الظالمين إنما يهدفون من استعمار الأرض عمران

 الظالمة، فهو - إذاً - استعمار لأنفسهم دون من يستعملونهم للعمار . والشه سبحانه خلق لنا الأرض قبل أن يخلقنا منها، تم استعمرنا فيا فيها بما خلق من معدات العمار فينا وفي أرضنا، وجعل استعمار الأرض من
(1) سورة الزخرف، الآية: Yץ.



للحياة الأرضية الراقية مادياً ومعنوياً . وهكذا يأمر القائد الإسلامي السامي - بأمر اله - أن تُستعمر الأرض
 متصرف لواء مصر من قوله : (اوليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك


 أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يُصلح به أمرهمه، ولا ولا يثقلن

بلادك وتزيين ولايتك|"(r)
 فهما معنيان، حيث العمر والعمار متلازمان، فقد أنشأكم من الأرض وجعل
 في عمار الأرض إصلاحها لصالح الحياة المعيشية الطويلة، رعاية لمتطلبات الدياة البدنية، والعقل السليم في البدن السليم


 بال山؟ أم مرجواً في السكوت عن اللعوة إلى الل؟؟
(1) سورة البقرة، الآية:
(Y) (Y) (الخطبة (Y)

بطبيعة الحال لم تكن في صالح ملامح الدعوة إلى الإشراك، بل هي اللدعوة إلى اله، ولأنه قبل رسالته ما كان يـجاهر بـالدعوة إلى الها وفيه



حرمتك وظاهرة الوحدة بيننا .
تم الظاهرة المعرفية الأدبية فيك كانت تدلنا على أنك نابغ نابع من عقلية بارعة، ندخرك ليوم تكون فيه رائداً وقائدآ فينا تدعونا إلى ما ما يصلـا ويحسن حالنا وماضينا أكثر مما هيه، وإذا أنت تدعونا إلى ما يذهب بسؤلدادنا ومحتدنا العريق في عبادة الآلهة .

وهذه من الدعايات المـضللة في حقول الدعوات أن يندَّد بالداعية


ملتنا، فإذا أصبحت تخالفنا في عزنا وكرامتنا ! وتعارضنا في ملتنا .重

 سنتنا العريقة.

ويُكأن سكوته لفترة بينهم قبل رسالته، دليل استمراره فيه بعد رسالته،
 ومهما كان المؤمن، عليه أن يكون داعية إلى الش بسند إيمانه، ولكنه حين
 مجال لدوره في رسالته، فلما أُرسل فقد مضى دور الت التقية، إذ لا تقية في
 مرَجُوًُا إذ كنت ساكتاً عما تدعو إليه لنا ولا علينا، وكانت لك لباقة ولياقة

القيادة الإشراكية لنبوغك، وقد تكفي مذه التحولة عما كنا نرجوه فيك أن


 وإنها القاصمة الحاسمة لكل رجاء فيك.
وهكذا يبلغ التحجر بالناس النسناس أن يعجبوا من الحق اليقين بمجرد أنه يخالف شهواتهم وعناياتهم الجاريلة التي تعوَّدورا عليها التيا، وإنها لطبيعة واحدة ورواية فاردة مكرورة على مدار الزمن الرسالي. وهنا يجيب صـالح صـالح الإجابة التي مضت عن جـد إجابة الرسل صيغة واحدة وصبغة واحدة:

 إنَّ كوني فيكم مرجواً قبل هذا ليست بينة لكم عليّ ،





 أجل وذلك تخسير على تخسير، خسسارة الوحي والرسالة بعصياني وانعزالي عنها، وخسارة النقمة الربانية إن عصيته في رسالته المفروضة على حين أرفضها .
ذلك، وحيث تريدون بينة غيري وما أنا عليه من بينة ف :

الفرتان ني تغسير الفرآن/ الجزء الرابع عـر





- الفرعونيين



 تَرِبِّه لثالوث: نكرانكم رسالة اله، وآية بينة من الهّ، ومسكم ناقة الها


مَكْذُوبِ (\%) :




المعاونين كلهم آثمين عادين مهما اختلفت دركاته يين الأصيل والفصيل فيا מأيها الناس إنما يجمع الناس الرضى والسخط وإنما وإنما عقر ناقة ثمود

رجل واحد فعمهم الهل بعذاب لما عمُّوه بالرضى فقال فال سبحانه :


خوار السكة المحماة في الأرض الخوارة|(r)
(1) (1) سورة القر، الآية: M9.
lov: (Y)
. نجه البلاغة عن الإمام لملي أمير المؤمنين (r)
 مجرمان اثنان مهما اختلفت دركاتها حسب مختلف حركاتها ، فلكلِّ عقوبته

 مجالاتها، أم إذا كان هو أقوى من المباشر لحد يعتبر هو المباشر . وهؤلاء العاقرون الناقة عقروها بما عقرها ها هاحبهم المنادي لهم لعقرها

 قَرِبِبٌ ولكنهم تعاونوا على إتم العقر وعدوانه نداء لصاحبهـ
 (r) (r)

غَيُر مَكْذُوبِبا





 بلى يا رسول الشا ووضع يده ملى ترنه - حتى يبل منها مذه - وأخذ بلحيته سورة الأهران، الآية: WV. Wو
 سورة فصلت، الآية: IT الآ

الطاغية.





وهو (قوي لا بقوة البطش المعروف من المخلوق، ولو كانت قوته قوة
البطش المعروف من المخلوق لوقع التشبيه، ولا احتمل الزيادة الـادي وما وما احتمل



هذه صيحة مدمرة وصـاعقة طاغية مدمدمة مزمجرة، أخذت لألَّذِيِج

 كأنهم أعجاز نخل خاوية.


$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الحاقة، الآية: } 0 . \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الثمس، الآية: } 10 . \tag{r}
\end{align*}
$$



 وجهين - إلى توله - وكذلك سمينا رينا ترياً لا بقوة البطش
مورة الحاتة، الآية: A.

دُورهـم غير دُورهـم، ودَورهـم غير دَورهـم، إذ أصبـحوا بـدَورهـم بوراً في دُورهم، لا أثر عنهم إلَّا حسرات تنادي بها أثرات
 وستروا عن أنفسهم آيات اله آفاقية وأنفسية، فكفروا به وكذبوه وكذبوا رسله








 فِ قَّرْ لُوطِ





 (






علَّ هذه (البشرى" هي بشرى إيراهيم وزوجه بإسحاق ومن وراء إسحاق
 تعني بشرى العذاب لقوم لوط حيث يأتي خبرمم لمَّا أرسل الرسل إلى لوط، نم البشرى بعيدة عن العذاب إلاّلا تهكماً للمعذبين، وهنا البشرى للابراهيم
.
ذلك، وقد تعني هذه البشرى بضـمنها بشرى العذاب فإنها بشـارة لإبراهيم ولوط لقومه المجرمين، تعنيها عناية ضمنية، ولكن لا شا شاهد لها من الها
 بيشرى العذاب بعد بشرى الولادة فهما إذاً معنيّان.







$$
\begin{aligned}
& \overline{\text { (1) سورة مود، الآية: }} \\
& \text { (Y) سروة مود، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) (r) سورة النساء، الآلي: AY. }
\end{aligned}
$$

تم ولا يشترط في أحل الإجابة ونوعيتها معرفة المسلِّم عليك وكما لم يعرف إبراهيم مؤلاء الرسل بدايةً مجيئهم حتى عرَّفوه أنفسهم فعرفهـمّم، فللسلام إجابة من أي" كان وأيان، مهما كان لها موقعها الانها الأرقى حين يُعرف المسلٌّم بمحتده الأرقى (1)
 المححماة، وهكذا يواجَه الضيف، وقبل أن يعرفوا أو يُعلم أنهم جائعون، فإن ذلك أدب الأريب، وإرب الأديب في إِضـافته أياً كان الضـيف، الْ أن يحضر له مائدة قلر الإمكانية غير المحرجة فورَ وِرده.

产


 اختراماً له، فلم يقل (لا يأكلونها فقد تصل أيديهم إلى المائدة احتراماً دون
 أربعة أملاك بإملاك قوم لوط: جبرئل وميكائيل ولإسرافيل وكروييل فمروا بإبراميم ومم
 صاحب اضياف فشوى لهم صجلاً سميناً حتى أنضهج تم قربه إليهم فلما وضعه بين أيديهم










أكل ماكن أم يعتذرون، ولكي يعلنوا أنهم جاؤوا بخير، فحين لا يأكلون ولا

 الخيفة الموجَسة ليست لتوجس عمن يخاف منه لظهور ملامحة منه ومن


الخيفة الموجسة، هما تكفيان لعرفان الخيفة.




لأقل تقدير - لا ينوون خيراً.

ذلك، ولم يكن الإيجاس إلًّا في البداية إذ صرَّح بخيفة في النهاية كما

ذلك وقد يروى أنه قال لهم كلوا فقالوا: لا نأكل حتى تخبرنا ما نمنمه؟
 جبرئيل إلى أصحابه وكانوا أربعة رئيسهم جبرئل فقال : حق له أن يتخذ هذا

خليلاة)(r)

 (1)
 هبد اله








 حاضـت؟ وقد يضحك الأدب الصالح من ذلك الضسحك الكالع أن يعني


بين بشرى العذاب وحيضها؟(\&)
فيا للضحكة الـحائضة من فاضسة واضسة ليس ليصدقها إلا من لا يعرف عن أدب اللفظ والمعنى شييأ ولا فيئاً .
سورة مود، الآية: V\&.
سورة مود، الآية: •V.
 قولهم
البحار 107 عا 1 عن تفسير القمي دون إسناد إلى معصوم كما موداً به كيراً ما، في سرد


 ِيإِنتحَقَ 'أبي مبد اله 边

ذلك، ولكن بشرى الولادة كانت قبل بشرى العذاب كما تبينها آيات








 الحال بشرى، والمترقَّبة القريبة منها بشرى العذابه، كما المستبعدة الغريبة هي بشرى الولادة:




 الحالل، وهو عجيب - لو خلي وطبعه - حقآ فالمرأة ينقطع طمئها عادة في
 الله وعنايته عجاباً يُستبعد معه وعده المحتوم.

(1) سورة الحجر، الآيات: 101-7.

يعجز عن تحقيق أمره مهما عجزت العادة الجارية المستتمرة في الإيلاد، وليس ذلك فوق ولادة المسيح دون والد ولا يساميها! فالعادة تجري بأمر لا يعني أنها سنة لا تتبدل، وخارق العادة سنة متميزة خاصة في عامة السنة، وكلامما مما سنَّه اله.
 خارجة عن المتعودة الجارية، فكما الرسالة رحمة متميزة، كذلك مثل مذه



 وقد تعني هذه المججادلة غير المجادلة، استرحام الاستعفاء عن هؤلاء



المجادلة الملتجأة غير الملجِئة.
فالحليم الذي يحتمل أسباب الغضب وموجباته فيصبر ويتأنى ولا يثور، وهو يحتمل أن شفاعته عند ربه تفيد، والأوَّاه: الذي يتضريع في دعائه واستدعائه، يستدعي ربه متضرعاً علّه يجيبه، والمنيب: المسرع إلى ربه

 المجادلة لم تكن مجالدة، وإنما هي استبقاءً إياهم إن أمكن.
سورة مود، الآية: •V.

:



 هناك إبراميم يوجس منهم خيفة حيث رأى أيديهم لا تصل إلى طعامه،


(1) سورة الانعام، الآية: 1Ev .




 فقال: إنكم تأتون شرار خلق اله نقال جبريليل : مذه نتان، نم مشى فلما بلغ بالْ باب المدينة



 يدخلوا، قال: : ندخلوا ذأموى جبرئل إمبعيه ومو ترلّ: نطمسنا أمنهم نم تال جبرئلي:
 اللد المتور (r) رسول اله (H)

 إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، تال: رسل ربي؟ قالوا: نعم، تال لوط: نالآن إذأ.

الفرقان في تغسير القرآن/ الجزه الرابع عثـر
ولأن الذرع هو مقايسة الأطوال، من أحل الذراع: العضو، حيث كان يقاس به، فضيق الذرع هو عجزه عن القياس، كناية عن انسداد الديا كل الحيل


فهؤلاء الرسل على جمالهم المنقطع النظير، وهم بهيئة الذكور، إنهم بطبيعة الحال يضاق بهم كل ذرع، حيث تضيق على لوط كل الما لما كلحفاظ عليهم، إذ جرب قومه أنهم هارعون لا يسدهم صما صاد، ولا يلا يصدهم

ساد عما مم إليه يهرعون، إذا:


 بعنف وتخويف، وتجهيل الفاعل - وكأنه غيرهم - تبيين لـخطر الموقف
 الغالب والفرح المتآلب وكأنهم ساقطون في أيديهم،، منساقون إلى مـا

يهوون.
 أغوارها، وهذا هو الذي ساء لوطاً بضيوفه وضاق بهم ذرعاً، متوقعاً يومه

العصيب.
لقد رأى لوط حمى حارقة من شهوة الجنس ووطأته في وجنات قومه



الخطرة المستعجلة إلًّا بناتُ له غير مزوجات فعرضهن للزواج (1) بديلات عن




رَّثِيدِّه بأي رشد وإن كان إنسانياً مهما لم يكن شرعياً .

الفطرة النظيفة، نظافة فطرية خُلُقية دينية وإنسانية.
ذلك، وقد يقال وْبَّتِفِ هنا تقصد أناث سدوم الخليَّات، حيث الرسول


 ولنلك لم يردوا عليه فيما ردوا أن عديدهن لا يسا يماوي عديدنا . وعل الأرجح عناية الجمع في ذلك الجمع أن قصده من وبَّكَتِهُ كافة البنات الخليات بمن فيهن بناته، وهنا تُقطع كافة الأعذار من البين كما


فلا حاجة - إذاً - إلى نكران أن لم بكن له إلًاّلا بنتان حسب التوراة، أم


(1) نور الثقلين Y Y Y




 تضـاء شهوة الجنس تم مناك حليلات أخرى يكفين بغية الحاجنة للبقية

الباقية.
تم ترى في عرض بناته عليهم للزواج وهم يطلبون الأدبار، لمـية أو دلالة على سماح إتيان النساء من أدبارهن؟ قد يقال: نعم لنفس الطلب(٪) ، ولكنه لا حيث المطلوب من النساء بطبيعة الحال المتعوَّوَّدة هو الفروج
 ترجيحاً للأخف حرمة على الأشد.
 والظاهر من الكتاب والسنة حرمتها كحرمة اللواط وكما فصلناه على الـي
 طريق القبل دون الدبر، ثم إنه قطع السبيل، وكما في اعتراض لوط على

وهنا روايات عن الرسول
إتيانهن من أدبارهن (0) .
=
 سورة مود، الآية: Vه

 وتد علم أنمل لا يريدون الفرج.
 سورة العنكوت، الآية: Mه.

 فلا تلمس العظة الحكيمة الفِطَر المنحرفة الـمريضة، والقلوب اللخائنة المقلوبة الآسنة، والعقول المعقولة بطوع الهوى الآفنة، حيث :



 إذ لا نشتهيهن، فالحق كلإنسان هو فقط مـا يريده لا ما يحمَّلّل عليه ولا



 وتراه وهو يأمرهم بتقوى الله يعرض بناته للسفاح؟ وأيَّة طهارة فيه حتى

 إبراهيم، كيف وقد كانت حلاً له بداية الإسلام، فقد زوج النبي من أبي العاص بن الرييع وهو كافر قبل الهجرة، نم نسخ بعدها. ولئن كان محرماً في شرعة إبراهيم فهو أخف حرمة من اللواط، وفي دوران الأمر بينهما وحتى الزنا يرجح سائر المحرمات الجنسية على اللواط : $=$

 (1) سورة الحجر، الآية: VY.


 تعم الملانكة الضيوف إلى هؤلاء الهارعين

 الحفاظ عليهم إذ القصد السوء موجَّه إليهم، دون الحفاظ على نفس إلى إذ لم

يقصدوه في نفسه.
وتراه كيف يأوه لفقد قوة له أو مأوى ركين شديد؟ واله تعالى وتقدس
له ركن شديد هو مأواه في رسالته وعلى أية حال!

 الشه والتوكل على الله ليسا إلا بعد تقديم كافة القوات التي هباها الها اله للمنقطع إليه، المتوكل عليه، وما أحسنه
المروي عن رسول اله
.



 يعرفه إلاّا بحسبه وسأتلو عليكم بذلك آية من كتاب الها تعالى فتلا : هلَّلَّ أَنَّ لِي
 رسول
 يكن للوط

في نروة من قومه||(1)
فلقد أسقط لوط في أيديه وأحس ضعفه وضغطه، وهو وهو غريب بين قومه، نازح إليهم من بعيد لا عشيرة له تحميه



 الجزاء وغليظ النكال، ويصرف وهمه إلى ضروب العقاب وني ولا يقف به عند جنس من أجناس المخوفات المتوقعات.
ذلك، فليس مخرج قول لوط هذا على ما ظنه من لا معرفة له وقلح فيه بأنه لم يأو إلى الله سبحانه، لأن لوطاً إنما أراد فيما أراد الألعا والأركان المستند إليهم من قبيلته في الله وهو يعلم آن له معونة اللا الله سبحانه أشد الأركان وأعز الأعوان، إلا أن من تمام إزاحة العلة في التكان الثيف حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وقرب المعاضي الاند والمرافد.

 حاجته المردية، فقد آوى إليه فنجاه بما نجاه




 عثيرة له فيهر ولا توم ...

فحين وصلت حالته إلى هـله المزرية الضـارعة، الضائقة الفائقة الضيق(") وآوى إلى ركن اله الذي لا يتخلى عن أوليائه، كشف الرسل لـي لـ

عن ذلك الركن الحاضر فـ :



لـ لـ


 يرونك ولا ضيفك، ولأنهم رسل ربك وليسوا ذكراناً من العالمين حتى يصلوا إليهم وصولهم إلى هؤلاء
 ما بال أمير المؤمنين وا





 بهم توة فالوصي أهذر .




 تال : فلي إليكم حاجة، قالوا: وما حاجتك؟ قال : تأخذونهم الساعة، تالوا : يا لوط إن =


 إلى قومك فلا تمنعها، بل وألفتها ف (إنها الشأن الشائن هنا هو أنها (ايصيبها

 فالسرى هو السير ليلا، فقطع من الليل علَّه الليل الأليل وهو أظلمه،



 بهم ما فعل بركنه الشديد الركين المكين كما آوى إليه من ذي قبل .


 عالي المدينة وسافلها، عالي أهلها حيث سفلوا عن علوائهـا المهم بالعذاب المهين، كما جعلت أعالي المدينة حيث مساكن أهليها الأعالي، جعلت


= امراتك، تال أبو جعفر : الْ
 في الحجرة قال اله ظالكي المتك إن معلوا ممل توم لوط.
 اللُُرسان والأفراس في الدحرب للتتمييز بين الشعـارات، والتفريق بين الجماعات، وهكذا كانت فرسان العذاب لقوم لوط إذ كانت معلمة معلنة تختص بقبيل الظالمين حضوراً ومستقبلين أجل، ولا تختص هـذه المـمطرة الـمزمجرة الـمدمرة بهؤلاء الأنكاد البعاد، بل هي تعم كل الظالمين أمثالهمّ، فهي - إذاً - قريبة غير غريبة، المّا

وتحت الطلب العادل، فعند الحاجة تُطلَق فتصيب أهليها .


 الاأخيرة مهما اختلفت شكلية العذاب.




 (َا













 ذكراه، حيث يذكر فيها موسى باتجاهه إليها .
 المرسلين، ولكن الصيغة الفرعية تختلف عنها قضية ملابسات مدين إذ كانوا متورطين في نقص المكيال وبخس الناس أثياءهم وعثيهـم في الأرض م مفسدين

و


 المكيال والميزان وعانون في الأرض مفسدين عمليآ؟.

 اللتين تحكمان بتوحيد العبودية كما تحكمان بتوحيد الربوبية.


 من ضـلال، فإني أراكم بخير في تقبل الحق المرام.
 حاجة لكم ولا رجاحة في بخس المكيال والميزان، فالبخس في المكيال ولا ولان والميزان وأنتم بخير وغنىً هو آنحس البخس وأنجسه!.


 أخوف وأنكى .

ومن عذاب يوم محيط هو الثورة القاضية من الناس المبخخسين في أشيائهم، سواء بصورة النيوعية في تورتها القاسية، أم بصورة الاستنصار

 سبيل الهه وعدم الإحسان إلى عباد اله، تهلكة مهلكة، فبأحرى أن تبخسوا الناس أشياءمم أن يلقيكم إلى تهلكة هي أهلك منها وأحلك.
 العذاب، متفقة في حيطة العذاب حيث لا مخلص عنه ولا مناص بأي مخلص أو خلاص، لمكان الكفر المعمَّد المعمق العريق حيث يخلف عريق الحريق . وإنما وصف اليوم بالمحيط وعذابه هو المحيط، لأنه يوم القيامة بنفسه وعذابه يحيط مستحقيه فإنه كالسياج المضروب بينهم وبين الخخلاص من العذاب والإفلات من العقاب.



نالوت مـن عمل منحوس كانوا فيه متورطين، ورأس زاويته نقص



الإصلاح في الأرض.

وترى ما هو موقع الأمر بـيفاء الـمكيال والـميزان بـعد النهي عن
نقصهما؟
لأن الإيفاء هو الإيتاء على سبيل الكمال والتمام، فقد يعني إعطاء قلر زائد عن الـحق حائطة في هـه الزائدة، وبركة في الـمعاملة ودركة عن المخاملة، ولكنها ليست مفروضة حيث المرفوض هنا من ذي قبل هو الم اللمكيال والميزان، فالعوان بين النقص والإيفاء في المكيال والميزان هو
 المعروف في ذلك المضيمار ككثير من أضرابه.

 صلاة الجمعة تم نهى عن البيع وقتها، تأكيداً أكيداً للسعي إليها .
 للمحبور، والعوان بينهما عوان ولكل" حكمُه .

ذلك، والإيفاء في الكيل والميزان بزيادتهما عن الحق المُرام، وهو معاكسة صالحة للبخس في المكيال والميزان، يجبر كسره، فهو من أمباب الغفران فيصبح لفترة مقدرة قدر البخس - من معدات الغفران.
فواجب الإيفاء الزيادة هو جبر للنقص والبخس السابق، وراجحُه هو
المحبور على آية حال.


 نحس، وإفساد في أرض الحياة يحلِّق على كافة الجنبات.
والعيـث والعِئيٌّ متقـاربـان إلًا أن الـعيث أكثئر مـا يقـال في الفسـاد

الممسوس، والعِئيُ في غير المحسوس، وكل يستعمل في الآخر قليلاك، وقد
 لا تختص بالمحسوس، كما وأن الإفساد غير مخصوص بالمحسوس، بل وهو أنكى وأشجى من المحسوس، فأين بخس العقلية والعقيلة من بخس المال . وهنا „لا تعثوا مفسدين" فهي مؤكد عن تقصّد الإفساد وهو السعي فيه، وعبارته الأخرى „لا تفسدوا في الأرض مفسدين" فالإفساد غير المتقَصد، أو
 كان في أصله محظوراً، حيث القصد هنا هو أفسد الإفساد المعبر عنه في آية

 السعي في الإفساد في الأرض محظوراً، بل والإفساد بأي بخس في أي من الأثياء على آية حال محظور .

ولأن الأصل في الفساد والإفساد العقيدي هو الإشمرالك بالله، تم من الاأمل فيهما جماعياً هو البخسس في المكيال والميزان كما في قوم صالك حيث تعودوا عليه، لذلك هـما يتقدمان على كل فساد وإفساد في الأرض كرأسي الزواية فيهما .

أجلى وللانـحراف والظلم الاقتصادي موقعه العظيم الـعميم في سائر الإفساد في الأرض حيث يُهلك الدربث والنسل، ولأن صالع الاقتصاد هو الداجة الحاضرة للجميع، فقل يؤثر مـالحه وطالدهه ويعكسان على المـجتمع
سورة الشعراء، المائدة، الآية: س سM.

فالقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة بعد قضية العقيدة، أم هي قضية

 بسرقة أو اغتصاب أم أية حيلة معاملية وسواهاها، إنها تنافي قضية صـالح الـي العقيدة، حيث المفروض أن تنعكس العقيدة على الأعمال فلا تظل صورة خيالية لا خبر عنها في الواقع المُرام.
فالأصل الذي تتبناه الحياة السعيدة بكل حقولها الصـالحة مو صـالح
 والعقيدة للعلاقات الاقتصادية، أو الجنسية أماهيه من علاقات غير عقيدية.
 بالباطل لا يكلف سعياً وراء الحاجات والحاجيات، وحتى إذا كانت خيرة ف :

أنتم تفتكرون أن بقية نقص المكيال والميزان وبخس الناس أثياءمهم - حيث تبقى لكم بما تبغون - هي بقية خير، وهي فانية ماضية قاضية على

 أياً كان ومن أيّ كان، نحس فطرياً وعقلياً وإيمانياً، وإن في أدنى دركاته. فهناك بقية الشيطان في نقصكم وبخسكم، بغيّةَ شقية لا تأتي بأي خير

إلا تخيلاً عابراً.


 هداكم، ولكن الله يهلي من يشاء، ولا أنا حفيظ عليكم حين يأتيكم عذاب الله، فلا حفيظ عليكم إلًّا اله ببقيته، حيث الإيمان به والعمل الصـالح لـ

 لمحذلوف هو الحالة أو الحياة المستمرة أو المنفعة، خيِّرة وشريّيرة، ومن




 عن الفساد في الأرض.
إذاً فمن ؤِيَيتَت النَّوَهِ هنا هو شعيب الذي يستبقي بدعواته الخيرة خير
 أصل البقية هو اله، ومنها المنفعة البقية من التجارة، فالبقية الشيطانية شقية
 الله هي نقية تخلف ربحاً لمكان الطمأنينة في المشترين، ومن ثمرا ثم هي خير فير في الأخرى، وتلك الشيطانية هي شر فيها مهما تظاهرت بالوفيرة.
 النّوَّهِ في الدعوة المعصومة الرسالية وهي الحجة الأخيرة التي ليست بعدها
 .

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الأعلى، الآية: IV } \\
& \text { سورة الانعام، الآية: \&.1. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: Y\&A. } \tag{}
\end{align*}
$$

(0) نور الثقلين Y Y Y Y Y في كتاب كمال اللين وتمام النعمة بسند متصل عن أحمد بن إسحاق =

صصيح أن شعيباً بدعوته البقية هو بقية اله، وهكذا النبيون أجمع مع خلفائهم، وبأحرى محمد
= وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثلات سنين فقال
 فنطق الغلام تطلب أثراً بعد هني. .



























 وجورآ، وهكذا بقية ربانية تحلق على المكلفين كلهم هي منقطع النظير بين
كل بشير ونذير .

 الهلى على الهوى ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأيا" الها
 عمالها على مساوىء أعمالها، وتخرج له الأرض أفاليذ كبدها الائها وتلقي إليه
 =





 المسابب الجرع والعطش، تال: فصعد جبالً يشرف ملبهم فقال بأملى صوته: يا أمل المدينة




 فحمطله فلم يلر ما صنع بـ.
(افلا تستعجلوا ما هو كائن مُرصد، ولا تستبطئوا ما يجيء به الغد، فكم




 الفصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويُغبقون كأس الحكمة بعد الصَّبوح . . قد لبس الحكمة جُنتها، وأخلها بار بجميع أدبها من الإقبال عليها والمععرفة بها والتفرغ لها، فهي عند فـد نفسه ضالته الته التي بطلبها، وحاجته يُسأل عنها، فهو مغتترب إذا اغترب الإسـلام، وضرب بعسيب ذَنَبه، وألصق الأرض بـجِرانه، بقية من بقايا حجته، خليفة من خلائف أنبيائه| (•1^).
 محمداً النقيات الرسالية على مدار الزمن الرسالي



 بقية الهه في الأرضين صاحب الدصر وحجة الدهر القائم المهدي من آل


 بحملون رسالاته إلا بقيات منه وبإذنه، وليسوا حفاظاً لا في تحقق الهدى ولا

 واقفين وجهاً لوجه أمام العاقبة التي ترقبهم بلا وسيط ولا حفيظ.


الإيمان حين يزعمون أن هذه البقية الباغية خير من البقية النقية الساغية!.
فكما أن المتعودين على الربا يقال لهمَم:


 كان دائب الصلاة لأنها خير موضوع وقربان كل تقي، وهم كانوا دانئي الئي الهزء به إذا مروا به وهو يصلي، فلما وعظهم ردوا عليه بما كان يفعله، قاصـئهين





ردّ مردود في كافة الـحقول الإنسانية السليمة، واضتح التهكمب، بيّن الهزء. سخرية الجاهل المطموس المركوس حين لا يجد أي رد عاقل
 نترك نحن حريتنا في العقيدة والعمل وأن نترك ما يعبد آباءنا أو وأَنْ نَّعْلَ فِّ
سورة مود، الآية: الآية: AV . سوه .

 أم ومتسائلين مستنكرين أن لست حليماً ولا رشيداً، أم أن هذه الدعوة لا لا تناسب الحلم والرشد .
فكما أننا لا نتدخَّل في صـلاتك فلا تتدخل أنت كذلك في صـلاتنا

 والرشد، فكيف تأمرنا بخلاف الرشد؟!.

ورغم أن هؤلاء الأغباش المجاهيل لم يجدلما بمحضيرهم من الهزء في
 الناشئن عن عقيدة التوحيد هي مع سائر الشؤون الحيوية لـحمة واحلدة فالسعائر كلها ومعها المعاملات كلها هي ذات صلة عريقة قريبة بصـالح
 عرف والناهية عن كلٍ نكر .

ذلك، وقد نرى الجاهلية المتحضرة هي أنكى من الغابرة في أمثال مذه
 المشركة. بل والجاهلية التي تسربت إلى أدمغة مجاهيل من المسلمين فترسبت فيها لحد خيّل إليهم أن لكل من العقيد العـيدة وعمليات الحيان اللخاص، قد تجتمعان وقد تفترقان، فقد يتساءلون: ما للإسلام وسلوكنا الشخصي اللني يخصنا في صـالح الحياة، وما أشبه من تساوُلات تُ تُشابـا



بخصه دون صلة بين اختصاصه واختصـاص الآخرين! فليس من الرشد آن


بصَاته أم أية صِلاته، يحاول أن يسلب - كذلك - حريات الآخرين! ! فلا حجة في صلاتك أن نترك نحن الجماهير المار حرياتنا العقيدية والعملية،
 نعتقد أو نعمل خارجان عن الطريقة السليمة المألوفة بين بني نوع الإنسان . ذلك لانهم أجمع على مختلف دركاتهم لم يعرفوا صلة العقيدة الصالحة
 الصالحة هو الحياة الحاضرة ومن وراء الأخرى التي هي من الان خلا
 وهنا يتلطف شعيب كأن لم يسمع إلى هذه السخرية، حاسباً أنهم يتطلبون بينة يسندون إليها كسائر الدعاة إلى الله اللذين يحاولون في في حمل الناس إلى الحق دون صـنّي لباطلهم العاطل ، ولا إجابة عن سخرياتهم

الهازئة:




 أخالفكم في قضية الفطرة والعقلية السليمة أو الشرعة الربانية، ولا أخالفكم بصلاتي إلى ما أنهاكم عنه، فالفطرة والعقلية السليمة ورسالات الش كلها،


وصلاتي أنا، كلها عساكر من البراهين لصالح ما أنهاكم وآمركم، وإِنَ أَيِيدُ



 مخالفة الناهي لما ينهى عنه هي من المنكرات، فضـلاّ عن أحل المخالفة ولا


 فهله نصوص ثلاثة تحظر عن مخالفة الآمر والناهي ما يأمر به أو ينهى - عنه، وأنه خلاف العقل ومقت كير
 المخالفة الناحية منحى النهي، أنني ما أريد مخالفة في نفسي ناشبة إلى ما


 أو جهاراً، فقد يحظر على ذلك الثالوث، فيحظر عن النهي المخالف للإرادة






ووجه آخر أنني ما أريد أن أخالفكم فيما تحكم به فِطُركم وعقولكم


 كرامة الإنسان في شخصه وفي الآخرين، هذه الحرية محظورة يجب على الصالحين تحديدها .

والحقلية الصالحة الحنونة في الإنسان، المدني الاجتماعي بالطبع، تقتضي المحاولة في إصلاح الآخرين العائشين معه كما يصلح نفسه، فضلاً عما إذا كان رسول ربه في الإصلاح
ولأن الحريات الطليقة لأفراد المجتمع متصادمة، فلا بد من تحديدها
 التحديد المصلحون الصـالحون ولا سيما الرساليون، ومن أمارات ذلك الإصـلاح أن يأمر المصلح بما هو مؤتمر به، وأن ينهى عما هو منته عنه. فاللحُرِيّة الحَريَّة بالإنسان في حياته الإنسانية هي المـحددة بالفِطرة






فكما الحرية الإنسانية فطرية، يتوخاما الإنسان كأصل في حياته، كذلك تحديدها بالحدود الصالحة التي تُصلحها، ومئالاً لذلك المركبات المقصون

$$
\begin{align*}
& \text { سورة القصص، الآية: } 1 \text { الآلا }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأحزاب، الآية: Yو. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الرابع عثر
منها السير وسرعته، ولكنها - أيضاً - بحاجة إلى سُواق عقلاء يضبطون مسيراتها ومصيراتها عن الاصطدامات.

أجل، فالمصلع عليه أولاً أن يصلح نفسه تم يصلح الآخرين بصلاحه وبكل سِلاحه الصالح في الدعوة، دون مخالفة أو إرادتها إلى ما يأمر به أو ينهى عنه.

ولأن إرادة المـخالفة لما يُنهى عنه إفساد للمنهي والنهي، لذلك قابلها
 وهنا لما يقول الإمام علي
 وإليه أنيبال. قال

ونهلته نهلآ|"(1)
وتوفيق الهه هو جعل قال العبد وحاله وفعالِه وفقاً لمرضاته في محبور أو




 وارداً وانا ذامب منه صادرآ، ومذا والرا الأخير مو المعنى من الآلية كما بيناه.
 عبد اله 屋



 نقد خذله ولم ينصره ولم يونته.

الانتهاء عما أنهاكم عنه، فكما أن صـلاتي تنهاني عن الفحشاء والماء وأمنكر
عقيدياً وعملياً، فأنا آنهاكم عن الفحشاء عقيدياً وعملياً .

 أنتم تشاقُّونني في صـالح الدعوة، حيث وتجعلون أنفسكم في شق عبادتكم وفعلكم في أموالكم وكل شق شقاوتكم كما كما



 أجرموا شقاقاً قاطعاً. وقد يعني نفي بعدمم عنهم زمانياً ومكانياً، فقد كان الفصل الزمني نلاثة قرون، نم المكان هو القرب بين مدين وسدوم.
 اطلبوا غفره عما مضى رفعاً، وعما يستقبل دفعاً، طلباً بقالِ من حالِ في



 جمع بينهم وبينه في ربوييته تعالى، ولمحة إلى خاصة ربوبيته له رسولاً إليهم.



هناك (لا نفقها) وجوه عدة، منها أن (اعلى أذاننا وقره فلا نصغي إليك


 من عاذرة غادرة من مؤلاء الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً

وعلواً.
ذلك والفقه هو التوصل بعلم حاضر إلى علم غائب، وليست حجتك

 تجاوب بيننا ولا تفاهم، ولأنك لا تقول صالحاً تتبله العقول.
 حاضرة عن الغابرة وعلى طول الخط، تقول أمام كافة الحجج الـوسا الـوسالية
 الفاممون، وإعذارا لأنفسهم ألًا حجة فيما لا يفهمه المكلفون .

 قيل، نقد بكون الأعمى أقوى من البصير، وأن العمى ليست نسبية، وهنا


 الحجة ولا عزة القوة، فأنت بينا ضعيف ضعيف لا دور لك إلًا كور، وإنما العزيز المانع من رجمك هو رهطك بعزة المُنعة أم عزة الكرامة أمامهيه. (1) سورة الانعام، الآية: 0 .

فحين تفرغ النفوس من العقلية الصالحة وتغرق في الجاهلية الطالحة الكالحة، فإنها تقبع على الأرض بشهواتها ومصالحها الحها الحيوانية، إذاً فلا
 تكون عصبة تعصبه وتؤويه، أم قوة مادية أخرى تحميه ألا



العشيرة|(1)
وهنا ينبري شـعيب بالغيرة الرسولية على جلال ربه بدعوته الربانية
 إجابة أخيرة عن شطحاتهم فيها كل قوة وشهامة، إذراء وإزراء بما لَهم من الِّ
قوة ذَرو الرياح:
 بِكَا تَعْمَوْنَ مِحْيطّ

كلمة أخيرة حاسمة قاصمة تفصل بينه وبين هؤلاء الأنكاد، بعدما فشلت كافة المحاولات الرسولية حكمة وموعظة حسنة في هؤلاء البعاد، وهي كلمئ القوة والغلبة بما قدر الله وقرر لرسله ورسالاته :







 كانت تليلة حيث تحسبون رهطي أعز عليكم من الشا!! .






 رحمته، وإن هاأنظار الفرج من الفرج|"(') كما انتظار الحرج من الحرج.

 ويفرض ما يدعو إليه من توحيد الش وهم يرفضون. فالعاقل يغتنم كل فرصة حاضرة في خضِمُ الأخطار، والغريق يتشبث

 [لُوه: : وفيه عن كتاب كمال اللين وتمام النعمة يإسناده إلى آحمد بن محمد بن أبي نصر قال فال



 قال: كان شعيب

بكل حشيش، فضلاٌ عما ينجيه دون تشبث، فحين يترك شعيب رهطه الذين

 ماحبه رسول من الهل دون هوادة . أجل، والمؤمن لا يتعصب بأية عصبة وقوة في الظروف المـحرجة إلًا
 المؤمن ليست لأي حول أو قوة أو مُنعة إلًّا حول ريه وقوته ومنعته ، وهذا هو مفرق الطريق بين التصور الإيماني والجاهلي في كلا كل أزماته وبيئاته

 العذاب الموعود :













楊




مَنُوْسِ سَبْتَت مِن رَّ


















: كَّود








 اللَّهم إلَّا بكل لؤم وشؤم كما تكررت في هذه الإذاعة القرآنية. هـذا شـعيب تِيْيَّ في دعوته الصـالحة، وقد قال عنه أخوه الأكبر محمد
 فقال: لا! ولكن اعتقدتُ حبك بقلبي، فإذا نظرت إليك فما ألبا فالي ما الذا الذي


شعيب لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي"(٪)

(1) سورة الشعراء، الآية: 1A9.


 فلما كانت الرابعة أوحى اله إليه.


 أوردهم النار في الحياة الدنيا من ذي قبل، فهم يردون النار التي أوردهموها

فقد جعل فرعون في هذه الاستعارة اللطيفة، في تقلمه قومه إلى النار،


 وبينما نسمع منا حكاية عن ماضِ ووعداً عن مستقبل إذا المشهلد ينقلب وكأن المستقبل ماض قد مضى، إذ قد مضى أصله، وهو متحقق الوقوع في

المستقبل .
 سلطة مبينة، نم تعميم بعد تخصيص حيث الآيات هي الآيات المعجزات وسلطان مبين هو كل البينات التي تبيٌن الحق سواء أكانت هي الآيات



 مجمع كل سلطان في كل الحقول، فطرياً وعقلياً وعلمياً وحسياً وما أثبه.

 فنعم الوِرد المورود هنا وفي الأخرى، وإن كانت طالحة فبئس الوِرد المورود

الفرقان في تغسير القرآن/ الجزء الرابع عـر






 راعيها الخائن الفرعوني فأوردها وِرد النار بديلاّ عن الماء، فهو وِرد الماء المان المات بديلاً عن ورد الحياة.
ذلك، فأين ورد مورود من ورد مورود؟ وأين رحيق مـختوم من ماء
حميم محموم؟.
 تبعهم إلى يوم القيامة، فإن من سنَّ سنة سيئة كان عليه وزره إلى يوم القيامة ولا ينقص أولثك من أوزارمم شئُ





يُظَلَمُونَ نِتِيلًا


$$
\begin{aligned}
& \text {.VY، (Y) سورة غانر، الآيتان (Y) } \\
& \text { v- : سورة الانعام، الآية (r) } \\
& \text { (£) } \\
& \text { (0) سورة النساء، الآلية: }
\end{aligned}
$$

 وعد السحرة جزيل العطاء، فهو ذا رفده لمن اتبعه، وذالك وِرده لمن أورده. ذلك، ولأن حقيقة الرفد هي العطية وقد جعلت اللعنة بديلة من الرِّفد


 لما جعل إخبارهم باستحقاق العذاب في موضع البشارة لغيرهم بار باستحقاق الـو اللثواب، جاز أن يسمى في ذلك بشارة، أم لو كانت لهم بشارة فـارة فهي اللعنة المتبعة يوم القيامة، فضـلا عن النذارة.
 النباا هو خبر ذو فائدة عظيمة، وهـكذا تكـون كل الأنباء القرآنية والقصص المسرودة فيه، فإنه ليس كتاباً قصصياً يعني عرض الأحداث فقط، فإنما يعني الفوائد العظيمة الرسالية التي تضمهها، فلذلك يعبر عـير عنها تارة بالأنباء، وأخرى بالقصص، والقصد إلى قصّ تاريخي عن طوماره، ما فيه

فائدة عظيمة جسيمة.



 القرى بأهليها، بل والقرى في الأصل هي الأهلون، وتطلق على أمكنتهم بمجاز الملابسة
فالوصفان بالنسبة لأمكنتهم يعنيان: منها قائم البناء، خال من الأهل، ومنها منقوض الأبنية ملحق بالأرض تشبيهاً بالزرع المحصود.

وهما بالنسبة لهم أنفسهـم تشبيه للأحياء الباقين بالزرع النامي، وللامْوات الهالكين بالزرع الذاوي، وذلك أحسن تمثيل وأوقع تتبيه.

أجل "وإن لكم في القرون السالفة لعبرة، أين العمالقة وأبناء العمالقة، أين الفراعنة وأبناء الفراعنة، أين أصحاب مدائن الرسٌّ الذين قتلوا النبيين، وأطفأوا سنن الـمرسلين، وأحيوا سنن الـجبارين، أين الـذين ساروا بالجيوش، وهزموا بالالوف، وعسكروا العساكر، وملَّنوا المدائن|(1)


 كذبوا بآياتنا فُعُّبوا كما كَذَّبوا، فقد ظلموا هم أنمّ أنفسهم دوننا، حيث العذاب المستحق هو العدل وتركه ظلم.



 زُلْنَجَهِ



$$
\begin{align*}
& \text { (من الخطبة (1A) }  \tag{1}\\
& \text { سورة يونس، الآية: MA. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزخرف، الآية: V7. } \tag{}
\end{align*}
$$





（1）مبحانه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ．．．




：تُّهُودٌ


 ذلك له آية، فإنما يصد أكثر الناس عن التبعثر خوفت عذاب الآخرة، فإنهم
 وترك معصيته لأنه اله لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته وهم الأحرار وهم أقل من الأقل ．

 （矢

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة آل مصران، الآية: } 11 \text { (Y) } \\
& \text { or (r) } \\
& \text { (£) سورة الحاقة، الآية: •1 (病) }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الرابع عثر
 الأولى بشهادة الفطرة والعقل والعدل الرباني وكتابات الوحي، وني وني الأخرى


أن الحياة الدنيا هي يوم مجموع له ناس بقرون متتالية، ومثلها


 على اله وعلى ملائكة الله ورسله، وعلى عباد الله بعضهم لبعض والبرزخ يوم عظيم في برزخه بين يوم الدنيا ويوم الدين (اواعلم يا بن آدم أن من وراء هنا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القي
 إنه يوم مشهود لذلك الجمع، شاهدين بعضهم بعضاً وبعضهـم لبعض أم على بعض، مكشوف لأهل الـحشر كلـهـم دون أي ستـار وغطاء على المحشورين وأعمالهم وأحوالهم، لا تخفى منهم خافية.

 سوانا، فإنه من الغيب الطليق الذي لا يُظهر الله عليه اله أحداً .


(1) سورة فافر، الآية: 1ه .
 الدين

 وترى ما هو ذلك اليوم؟ هل هو يوم القيامة الكبرى كما عنته الآية السالفة؟ وتعلقت بها وليّمَّهِ ظرفاً بيانياّ؟ وأين فيه السماوات والأرض وقد تفطرتا! نم الخالدون في جنا جنتها غير



 - إذاً - أيام! وليس مجموعآ له الناس وقد عنته الآية السالفة! .

 تبنى في الأخرى سماوات وأرض أخرى(1) وكما يقول الله:



 الكبرى؟ فأما خلود اللذين شقوا في النار إلًا ما شاء ربك؟ فقد يعني خروج البعض من أهل النار حيث لا يستحقون الخلود ما
 السماوات والأرض، تال: تبدل سماء غير مذه السماء وأرض فير مذه الأرض، فما دام تلك السماء وتلك الاارض
سورة إيراميم، الآية: Aع .
سورة الزمر، الآية: Vع.

دامت السماوات والأرض، فهم من الخارجين قبل خرابهما وكما في حديث
 سماوات القيامة وأرضها، ولا نهاية لهما، وأما الأبدية اللانهائية للنار فهي

 فليس الاستناء بالمشية هنا بياناً لطليق القدرة، بل الأصل فيه واقع العدالة الها وأمّا خلود الذين سُعدوا في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلَّا ما شاء ربك، فهو استثناء لما مضى من مكود الـو بعض أهل الهل الجنة في النار قبل


 والجنة إذاً هما البرزخيتان.
فالندين شقوا هم خالدون في ناره ما دامت السماوات والأرض، إلًّا من توفّى عذابه المستحق فخرج من ناره، ثم يدخل الجنة البرزخية، نم إلى جنة
الأخرى.

وأما النين سُعدوا فهم خالدون في جنته غير خارجين عنها إلًّا خروجاً



 النين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل .

سورة نصلت، الآية: 7 ع

 رُبَّ

لدخول الجنة الأخرى بفصل الساعة وعرصتها أم بدخول النار البرزخية في البداية، وهنا وَوَكَةٍ انقطاع، حيث ينتلون إلى جنة الأخرى بعد خروجهم عن الجنة البرزخية.
 مشهوده قد ترجح أنه يوم القيامة الكبرى، مهها صحت عنـاية اليا البرزخ منها ضمنياً دون دلالة مستقيمة لـ وأِيَّهِ عليه.



 يصح تعلقه بما قبل .
فقد تتحمل وُيَّمَّه كلا اليومين دون أي تحميل اللَّهم إلا تحمُّل جميل،


 من سعد في بطن أمه (Y) ذ ا(اعلى مَ نعمل كم يفرغ منه؟ كما سأل الخليفة عمر رسول الا

(1) سورة الزمر، الآية: •r.






## 

أجل فرغ من شقاء من يشقى ومن سعادة من يسعد في علم الله دون

 عمل الأشقياء والسعيد من علم اله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل
${ }^{(r)}{ }^{(1)}$
هذا، وفي نظرة أخرى إلى هذه الآيات نجد فوارق بين الجنة والنار في

 في الفاصل بين الجنتين وهو عرصات المحشر فالخروج عن الجنة أم فناؤها
 اللخروج عن الجنة البرزخية تم الدخول إلى جنة الأخرى.
وأما الداخل في النار برزخاً وأخرى فقد لا يُخْلِدَ فيها، بخروجه عنها

=


سورة البلد، الآية: • • • . . .
 موسى بن جعفر "r ملم الشا

 يخرجون من الثنار، أقول: إنهم من المعنين من الآية وليسوا كلهم ومذا تفسير بمصداق =

يستحقه، أم يؤبد باستحقاقه الأبد ولكنه أبد محلَّد، وهذه الثلات معنية

 فليس فعالاّ له ولا فاعلاّ، فلا يؤبّد آهل النار فيها لغير حدّ محدود، إنما هو
= الرضا : لنا الموت فقال ملي





 وفي تفسير البرمان عن ابن مسلم قال سالت أبا عبد الشا

 بإسناده عن عمر بن أبان عنه وني منه بإسناده عن أبي بصير تال سمعت أبا جعفر


 قال : يا أبا بصير إن أحداء علي مم المخلدون في النار ولا تلا مركهم الشفاهة





 لاضيق من الحلقة، إن القائم إذا قام بده بهؤلاء.

فنَّال لما يريد من حكمة عادلة، ومنها في حقل النار ألَّا يخلًّدهم ما دامت السماوات والأرض، حيث الشقاء بآثارها محلَّد محلود، ولا نها مئيةُ النار لا

 بين المحدود واللًّامحدود! .




والمححور المتعيَّن في هذه المحاور كلاستثناء هو الأخحير : وَما دَامَتِ

 بَجْذُوذِ ${ }^{\text {على }}$ مللولاً هم المؤبدون في النار - أنهم داخلون في مشيأئة الربي القاطعة قطعاً



 التحقيق الحقيق بأهل النار. فأين إذا اللآنهائية الحقيقية للخلود النار؟.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الطور، الآية: } 17 \text {. } \\
& \text { (Y) سورة الشورى، الآلاية: •ع (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة الأعام، الآية: 1YA }
\end{aligned}
$$

فقد برزت هذه الآية صـارحة صـارخة في هذه الإذاعة القرآنية - إلى

 هي كلها بما أثبهها من توجيهاتها تطارد ذلك النص الباهر ! .


 ذلك، وأما الاستثناء عن خلود أمل الججنة فقد يعني أكثر من دوام
 البراهين الدالة على أمد النار وأن ليس للجنة ألمار ألدا إنها تؤيد الفارق بين خلود الجنة والنار .






 نصاً في نهايتهما، ثم لا دليل على لا نهائية سماوات القيامة وأرضها اللّهم


 كانقطاعهما يوم الدنيا، إلًّا أن مشيئة الله تقطّر عذاب أهل النار عطفاً منه


-



فهذه الآيات هي منقطعة النظير في مثلث الدلالدة، أمدآ للسماوات الات والأرض يوم القيامة، وأبداً لا نهائياً لأهل الـجنة، وأمداً الآل قبل انتهاء

السماوات والأرض لأهل النار!
ففي الحق قد يصح القول - كما يروى عن الباقر
أهل النار استنى وليس في ذكر أمل الجنة استئناءل|(r)
ذلك لأن ظاهر الاستناء هو عن موجب هو التقصير، وأما التطويل فغير



 أحياء نم يفنون بفناء النار قبل فناء السماوات وال والأرض، وير ويظل أهل الجنة في الجنة وهم عند سلرة المنتهى وهي فوق السماء السابعة، فلا يضر الا

 عن بكرته، إلا تفطر السماوات والأرض، وجنة المأوى خارجة عنهما!.

$$
\text { (1) سورة الأعراف، الآية: } 107 .
$$

 (r) سورة النجم، الآيتان:

 هي الواجهة الجمعية، فليجمع الناس كلهم لذلك اليوم حتى يعمهم السؤال

 قدموها بآثارها - تجمع يوم الجمع، حيث يقوم الأشهاد والمشهود عليهم أولهم يوم الميعاد.
 فعرضها بأجوبة تناسبها كما تستفاد منها ومن الآيات المناسبة لها :
 عن الأجل المحتوم؟ وهو الأجل المعدود! أم عن الأجل المعلق؟ ولا تعلق


المعني من التأخير هنا هو التأخير عما يُستعجل منه تهكماً أو تعنُّتاً وكما نسمعه من كافرين ناكرين ليوم الدين.
Y Y وسَعِبِّ
 لعقائد وأعمال سعيدة أو شقية وهما يختصان بالمكلفين الماكنين عقلياً من حمل المسؤوليات وتطبيقها .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: ال ا. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأهراف، الآية: } 7 \text {. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة يس، الآية: اY الا } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الواقعة، الآيتان: 99، ، •0. } \tag{£}
\end{align*}
$$

ورابعة هي سعيدة وشقية، جامعة بينهما عقيدياً أو عملياً أو فيهما؟.
إن السعيد هنا هو اللني يدخل الجنة برحمة اله دون استحقاق لعذاب،
 فكما أن مستحق الثواب سعيد بعمله وفضل الهّ، كذلك الذي لا لا يستحق تواباً ولا عقاباً هو سعيد مهما كان فقط بفضل الله، ولو آن فضله تعالى بحق الأشقياء لم يخالف عدله لشملهم عن بكرتهم، فالأهل منه هو الفضل لمن يستحقه بعمل أم دون عمل حين لا يستحق العذاب، وإنما فريق السعير هم الظالمون، وفريق الجنة هم من سواهم، عادلين وسواهم من غير الظالمين:



 اللذين شقوا، وإن يتب عليهم فهم من اللذين سعدوا، ولكن اللذين يعذبهم ليس ليخلدهم في النار، فهم - إذاً - من الخارجين عن النار، جامعين بين سعادة الجنة وشقاء النار، فهم - إذاً - من السعداء.
 فعساهم من السعداء، بل هم منهم وإن عذبوا بما أساوْوا.



$$
\begin{align*}
& \text { سورة التوبة، الآية: } 1 \text { الالان } \tag{1}
\end{align*}
$$

فما روي من أن المجانين والصغار يُمتحنون هناك فإما إلى جنة وإما وإ

 . والأئمة من آل الرسول
 لفريق وخالص الشقاوة لآخر - يعني : خليطاً منهما للجامع بينهما، ومنهم

ولكن الآية إنما قد تتكفل مصير الفريقين الأولين، دون الآخرين حيث
تتكفل مصيرهم آيات أخرى كـ اخخلطوا . . . " والمرجونله وما الشا أشبه .


 شاءه جزاء وفاقاً .
 دون عذاب ولا استحقاق نواب ولا عقاب كالقاصرين.

 إلى زمن القيامة؟ .
(1) ومي: أيها الناس إن أخون ما أخاف عليكم اثنان اتباع الهوى وطول الألمل، فأما اتباع






سورة التوبة، الآية: 1-7.

إنه حكم منه تعالى بكل من الححالتين ليوم القيامة لمكان

 فإنما نعرف آن الشقاء هنالك هو خلفية عادلة للشقاء بالعمل المحختار هنا، ثم السعادة هنالك مي خلفية عدم الشقاء هنا، ولكن اششقوا وسعدواله - ماضيتين - تعنيان سابق الشقاوة والسعادة، المنعكستين منذ الموت حتى القيامة. إذاً فهما ليسا من حكم اله تعالى تكوينياً حتى يصببحا مسيَّرين لا يتخلفان، بل هما من حكم الجزاء الوفاق لكلّ كما يستحقه بفضل اله ألو

عدله.
ذلك، ومن نم فعلمه تعالى بما سيحصل من سعادة وشقاء ليس علة تامة

 السعادة والشقاء، فلو أنه اختار غير ما اختار لكا لان الان في علم الله غير ما اختار الار ،







 فثبت أن السعيد لا ينملب شقياً وان الشقي لا ينقلب سعيداً - تم ينقل رواية عمر ويقول - : قلنا: الدليل القاطع لا يدنع بهذه الروايات وإيضاً فلا نزاع أن إنما شقي بعمله وإنا وانما سعد = بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاصلا بقضاء اله وتدره كان الذين ذكرناه باقياً .
'اججل، ما لم تنظم الإرادة الفعالة إلى العلم فلا تأير في واقع المعلوم، والإرادة تؤرُ دون علم
ع - كون المعني من (السمماوات والأرض" هما للقيامة في وجه كون المعني من الجنة والنار هما ليوم القيامة، ذلك إحالة إلى مجهول الـا

 الجنة البرزخية ونارها؟.

والجواب أن المعروف بدقة وممامة وسعة نظر كلا السماوات وات والأرض في الأولى والأخرى، والجنة والنار برزخياً وفي الأخرى، فهما معاً معنيّانان الانـا نم من ذا الذني يدري زمن انفطارهمـا في الأولى، فكذلك الأخرى


=




شقاء وسعادة، نم يحكم كما يعلم بشقاء أو سعادة يوم القيامة، فأين الجير الـير إذاً . وليست صمتية الشقاء والسعادة بما ملم الش منهما نحكم بـ بليوم القيامة، إنما مي بما يختار







سورة إيراميم، الآية: \& . .

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الرابع عثر
أم وعلَّ القصد طول أمد الجنة والنار، ولا أطول فيما نعرف إلًّا أمد

 قصرأ لهما، بل هو بين تقصير وتطويل، فالجنة لأملها في الأخرى أطول

 حد كما لأي عصيان.

فأمل اللجنة البرزخية خالدوون فيها ما دامت هذه السـماوات والأرض


- بَجْدُورِذ

وأهل النار البرزخية خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض إلًّا ما


 نم أهل جنة الأخرى خالدون فيها ما دامت هذه السماوات والأرض أم


- بَجْدُوِذِ

وأهل النار في الأخرى خالدون فيها ما دامت هذه السماوات والأرض إلَّا ما شاء ربك من تقصير أو تطويل، أم تلك التي في الأخرى لنارها الِّلًا

 يستحقونها قضية اختلاف دركات العقائد والأعمال . كما ومن الداخل فيه لأهل النار محدودية عذابهم ككل، حيث الآخرون

الذلين لا يستحقون الجنة أبداً، يقضى عليهم بالأخير بقضاء النار وسماوات الآخرة وأرضها بعدُ قائمتان.

 الممكنة، عناية إلى طليق مشيئته، وأنها غير محدودة بشيء أو محجوزة به. إنما هي المشيئة الحتمية الماضية في علمه وتقليره أنه يشاء عدم خلود النار لأملها ما دامت السماوات والأرض، نم الاستيناء في أهل الجنة يفسر
 بزوالها، ولكنه شاء فضـلاً بخلودهم فيها ببقائها . ذلك، ولقد آشرنا من ذي قبل آن الأظهر الأجلى في هـنـ الاه الآيات أن




ومهما دلت آيات أخرى على الدخول في النار البرزخية، ولكنه دخول

 النار البرزخية مهما تبعتها نار الأخرى، وهكذا:

 (r)


وقد تعني (السـماوات والأرض" للاَخرة في حقل المشيئة أنهم قضية
عطاء غير مجذوذ لا يخرجون عن الجنة وإن تفطرتا، وخلقت سماوات وأرض أخرى أم لم تخلق .
 وشُعِدُوأهِ مجهولآْ وهو لازم! .

ذلك لأن الشقاء ككل" هو من فعال أهل النار، ولكنها السعادة أكثرها





صصحيح أن الله يضـل الظالمين كما يهدي الصـالحين، ولكن إضـلاله الظالمين يعني انقطاع توفيقه عنهم، وحين يختم على قلوبهم فهو جزي هنا قبل الأخرى، في حين أن هداه يعني مزيد التوفيق، إذا فنصيب ربنا في

 وليس من اله إلَّا سلب التوفيق، أم والجزاء الوفاق بالختم على القلوب. وأما لزوم (\$سُعِدُوأِهِ فكيف يصاغ منه مجهول، فهذه جهالة من القول، فإن القرآن هو أهل الأدب ومنتهى الإرب دون سائر اللغة الأدب كمنتهى

 ومتعدياً، وكما يصاغ من الثاني (امسعوده! ! . . . وهكذا يرتسم لنا يوم مجموع

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النور، الآية: Y }  \tag{1}\\
& \text { سورة المنانقون، الآبة: A. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

له الناس ويوم مشهود أنه (يوم لا تكلم نفس إلَّا بإذنهل) فالصـمت الهائل

 مكروبين مغلوبين بين زفيرها وشهيقها حراً وضيقاً وكتمة، حيث الز الزير الـيا ما






 والأرض أو قدره، أم إحراج بعض آخرين لخلود أكثر من أمدهما . ذلك، ومن مواصفات الجنة والنار، موافقات لأهل الجنة الجن والنار جزاء أة







 (افلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها - الجنة - لعزَفت
 مناظرها، ولْذهَلتْ بالفكر في اصطفاق أشُجار غُيبّت عروقها، في كُثبان

الـمسك على سـواحل أنهارها، وفي تعليق كبائس الللؤلؤ الرطب في عساليجها - عضونها - وأفنانها، وطلوع تلك الثمار مـختلفةً في غُلفُ أكمامها، تُجنى من غير تكلف فتأتي على منية مجتنيها، ويطاف على نُزَّالها


 لزهقت نفسك شوقاً إليها ولتحملتَ من مجلس هذا ما إلى مجاورة أهل القل القبور استعجالاً بها جعلنا الها وإياكم ممن يسعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمتهـ"
.(174)
فأين ذلك الموقف المرهف من موقف النار المرجف؟:
(افي موقف ظنك المقَام، وأمور مشتبهة عِظام، ونار شديلة كَلبهَا، عالٍ لَجَبها، ساطع لَهَهها، متغيِّظ زفيرها، متأِهج

 وانقطع العتاب، وزحزحوا
 في دنياهم نهاراً، تخشعاً واستغفاراً، وكان نهارهم ليلاً، توحشاً وانقطاعاًا فجعل الله لهم الجنة مآباً، والجزاءَ ثوابآ، وكانوا أحق بها وأهلها، في ملكِ دائم، ونعيم قائم" (IAN).

افمن أقربُ إلى الجنة من عاملها، ومن أقرب إلى النار من عاملها،
 لكم من ظلكمه، الموت معقود بنواصيكمب، والدنيا تطوى من خلفكمّ،
سورة الزمر، الآية: Vr.

 (اواعلم أن أمامك عقبة كؤُوداً، المُخفتَّ فيها أحسن حالآ من المُمثقِل،
 جنة أو على نار، فارتد لنفسك قبل نزولك، ووطِّىء المنزل قبل حلولك،








 مَنُقْوِبِ عما يستحقونه
وترى أنه




 أن يخاطب به المتلبسين بها، إممالآ لهم وقلة انشغال بهمّ، نم في وجه عام

قد يعنى كل مخاطب قد يشك في أمرهم دون اختصاص بالرسول مساس به في واقع الخطاب.
 هنا بعذاب الاستئصال حيث يدخر لهم ليوم الحساب.


 يختلفون في رسالتك وكتابك فإنه دأب دائب بين ناكري الرسالات على مدار

الزمن:
ذلك ومهما يكن من شيء فلا ريبة ألًا ريبة لرسول اليقين فيما يعبد
 وهو القائل : السلوا الهه العافية فإنه لم يُعط أحد أفضل من معافاة بعلد يقين
 الحق هي من مزالق وأشراف الكفر .







$$
\text { (1) سورة الكافرون، الآية: } 7 .
$$




 هؤلاء المـختلفين في الكتاب ؤوَإن هُمُه أولاء الأمة الموسوية، وهؤلاء
 فالشك قد يريب وقد لا يريب، فالذي يريب هو أنكر وأخطر على كتلة الإيمان، حيث يريب البسطاء في حق الكتاب فيخيَّل إليهم أن شكهـم مسنود إلى حجة.
وهنا شكٌّ مريب للذين أوتوا الكتاب من حملته الأولين بعدما جاءهم

 مسنود إلى دليل فيضللون البسطاء.
 الكتاب الخليط من الغث والسمين والخائن والأمين .

وهذان الشكان المريبان هما مجتمعان في أهل الكتاب، وأما الشاكون في القرآن فليس لهم شك مريب إلًّا من القبيل الأون، حيث القرآن بنفسه لا
سورة الشورى، الآية: عا.







 سورة البقرة، الآية: Yابن.

ريب فيه ولا شبهة تعتريه، وإنما يتظاهر الشاكون فيه بأنهم يسندون إلى ما يريب، كأن لشكهم سند منه يريب! .
وترى كيف قضي بين جموع من المكذبين وبين المرسلين، إذا كان
 الـحاسـم المـخصوص بيوم القضـاء، توفيةً لأعمال كلّ من الصـالـومين والطالحين، كما:

ولأن الاختلاف في الكتاب قد يقتضي قضاءً حاضراً يوم الدنيا كلمحة
 قبل توفيته يوم الدين، وأخرى يقضي - فقط - عليهم يوم الدين، ولا ولا ولا يعني

 - على سواء في توفي القضاء يوم الدين

 لا تعزب عنه أعمال لطول الأمد.




 المتحمل الأذيات والصعوبات كلها، وأنت تسمع أنباء الأمم الماضية وما
مورة البقرة، الآية: YA1 .




الْكَهِيرُ (1) ولنكلك:
 وهذه الآية مما شيبت رسول الله في حديثه من أخواتها، حيث قال: (شيبتي سورة هود وأخواتها") ولماذا؟. لأن آية الاستقامة في الشورى تختص به


انقطاعاً جماعياً يبتّل غيره به كما يبتل نفسه


 تصنع كنفسك آخرين تابوا معك إلى اله، فإن يداً واحدة لا تصفق، وإن يد الله مع الجماعة.
 وهالا يقيم أمر اله إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا ولا يتبع المطامع" (الحكمة



يرجع الغالي|"(r).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: } 10 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (l•V (r) }
\end{aligned}
$$



 استقامة شخصية فيها وجماهيرية كلف بها الرسول

هنا؟!(8)
وتراه يؤمر هنا بأن يقيم من تاب معه، وليست الإقامة في واقعها إلًّا من

 أقم من تاب مـعك، بل إن قضية العطف (وليستقم من تاب مـعكه" بمساعيهم، ولكنها على ضوء مساعيك في هذه الرحلة القيمة المقيمة. فالقمة العالية مما شيبته من السور هي هود لمكان هذه الآية، حيث يحس
 كل الإمكانيات الروحية والعملية، مضياً على نهـج الحق المطلق دونما



 (المصلر من أبي بكر قال قلت يا رسول اله لقد ألمرع إليك الثيب؟ قال : شيبتي مود والواتعة والمرسلات وفم يتساعلون والذا الـيال الشمس كورت، وينغل آخر تلت: يا
 يتساءلون ومل آتاك حديث الغاشية، وفي ثالث إضافة القارعة وسأل سائل . فهن أخوات مود فير المذكروة مي الشُورى .
 مذه الآية ولنلك قال لأصسابد حين قالوا له : أسرع إليك الثيب يا رسول اله شيتتي مود والواقعة.

انحراف وانجراف، ولا تزعزع وتلكوِّ، وإلى يقظة دائبة رسولية، وكدِ دائم رسالي ليصنع الآخرين بما صنع نفسه المقدسة، ضبطاً اللانِانفعالات ات البشرية
التي تّميل الاتجاه كثيراً أو قليلاً.



 وكلما كانت المسؤولية أثقل، فالاستقامة في تحقيقها وتقويمها أعضل، لا ولا سيما حين تضـاف إليها مسؤوليات لآخرين باستقاماتهم، فلذلك نسـمع
 ففي الفترات الأخيرة من عمره الرسولي - وهي أهم فتراته - حين ينفض يديه عن بلاغه الرسالي العظيم، عليه أكثر مما مضى ألا أمر ومن تاب معه.


 شخصية، ونم استقامة جماهيرية، طلباً لكل قوامة وقيام من نفسه ومن الامن الآخرين لإقامة الهيكل الإسلامي السامي على أساس قويم قويم لا ينهدم، وبعروة وثيقة لا تنفصـمر.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة نصلت، الآيات: •Y-Y-Y. } \\
& \text { (Y) سورة المدنر، الآية: Y. }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تغسير القرآن/ الجزه الرابع عثـر



(r) ${ }^{(r)}$

 وهي التي شييته إذ كلف مع نفسه غيره هـ
 وليستقم من تاب معك، حيث هو المسؤول عن استقامتهم بما يتكلف من

تقويمهم هكذا .

 ذلك، فعدم الطغوى وعدم الركون إلى الذين ظلموا
 هذه المعدات الرسول واقتراف محرماتها، ولذلك آتى بالجمع، دون جمن جمع بين بينه وبين من تاب معه



 لا تبرر الوسيلة، فمحظور الركون إلى الظالمين مستقل في حرمته غير مستغَل الا
 محظور فوا ويلاه، والركون (إلى") هو جعله ركناً يعتمد عليه، مايلاً إليه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يونس، الآية: } 1 \text { ( } 10 \\
& \text { r. سورة الروم، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الروم، الآبة: }
\end{aligned}
$$


 اختلفت الدركات حسب الظلامات.

 الهُ إذ لا يقلدر أحد أن ينصر الخارج عن ولاية الله.

 على الكتلة المؤمنة، فكيف يركن إليه في سبيل الإيمان والاستقامة فيه، أم

وسواه لا سمح اللّ؟! (1)
نم الاستقامة في سلوك مسلك الـحق هي بـحاجة إلى قوامة الـحق وتقريره، وإزالة الباطل وتهديره، فكيف يركن في هذه السبيل إلى قاطعيها بظلم ايآ كان.
والركون إلى الظالمين تصديقاً لوعدهم وما أثبه محظور في كثير




فمـظور الركون إلى الظالمين معلَّل بظلمهم، ركوناً إلى علومهم
 في الآية تالن : مو الرجل ياتي السلطان فيحب بقاءه إلى الن يدخل يده كيسن فيعطهـ
 طالب
سورة الإسراء، الآيتاذ: VQ، VE.

ووعودهم فضهاً عن حكمهم وإمرتهم، فلا يركن المؤمن العائش سبيل الش،
 ولا ركون إلى العادل ما لم يتبت عدم خطئه؟.
وترى الركون إلى الظالمين فقط يُدخل النار أو يخلِّد في النار؟ كلاًّا ، وإنما
 حسب دركات الركون إلى الظالمين، فقد يعبر عن الدخول والـخلود بالمس كــ

 فلأن الركون إلى الظالمين لا يحتِّم دخول النار أو الـخلود فيها لأنه
 كل دركات الركون إليهم.
ذلك، فالركون إلى الظالمين في أي ركن من الأركان الحيوية، عقيدية
 ركون إلى النار، وفي حين أن كتلة الإيمان مأمورة بكل تأكيد بمجابهة الظلم على أية حال، فكيف يسمح لها أن يركن إلى الظالمين على أية حال، مهما كان تذرعاً إلى خير فضلاً عما سواه.
فكما الآية السالفة نهت عن الطغيان وهو ظلم آيآ كان، فهذه تنهى عن الركون إلى الظالمين توحيدآ لركن الإيمان بالله دون أي دخيل، وهـما وها من أركان الاستقامة فردية وجماهيرية في حقل صالح الإيمان.

يجعلها خلوداً ولكن تمسكن فلا تركنوا إليهم. سورة المائدة، الآلية: r.
سورة الالنعام، الآلية:
سورة مود، الآية: \&^.
 بصغيرة، واللّا لانفصمت كافة الرباطات والتعاونات بين المسلمين أنفسهم
 طراز من ذكروا من ذي قبل من الكفر والتكذيب بآيات الله، مهما شملت بضمنهم كل الظالمين، فيترك الارتكان إليهم قدر الإمكان. فلقد قص الله قصص أمم سلفت وانقضت في خضـمّ تاريخها السَيى
 الرسول



 الذين يعملون أعمال هؤلاء الكافرين
 المؤمنين، مههما شـملت الآية ضممنياً أم بإطلاقها كل ركون إلى أي ظالم، ولكنه ليس إلًّا في ظلمه.
فحين تركن في حقل المال إلى مؤمن مأمون على الأموال، ولكنه قد؟ يفسق في غير حقل المال فهل أنت مسمول لهذه الآية؟. ولكنك حين تركن إلى كافر ناكر لمبدإ الإيمان فكل ركونك إليه محظور حيث لا مبداً له صالهاً يستحق به أن يُركن إليه.
سورة مودة، الآية: سود، الآية: عو. سو.

ذلك، وقد يتلو الكافرين المكذبين بالإيمان، الظالمون من هذه الأمة
بمن فيهم الأشقى من جبابرة عاد وتُمود، بل والركون إليهم أظلم وأنكى وأطغى، حيث يخيَّل اللى البسطاء أنهم على حق بباطلهم فلهم ما يتطاولون في مظالمهم باسم العدل والإيمان .

 حسب دركات الظلم والركون.
ولا يعني الركون إلى الذين ظلموا كافة العلاقات الحيرا الـيوية حتى تَحرم
 على الظالمين ميلاً إليهم أيّآ كان الظالم وظلمه، دون المّ سائر العشرة غير
 عند خروجه عن مكة إلى الغار برجل مشرك استا استأجر منه راحلة الطريق



 المحظور، دون سائر المعاملات والعلاقات التي لا تحممل مودة ونصيحة وطاعة، بل قد تكون المودة محبورة غير محظورة حين لا تستجر مضرة، بل


 - ${ }^{\text {(r) }}$
 سورة الممتحنة، الآيتان: A، A،

ذلك، ولكن مجرد المودة غير المحظورة ليست ركوناً إليهم، فقد نودهم جذباّ لهم إلى الإيمان، ولكن لا نركن إليهم ما لم يؤمنوا.

ذلك، والظلم بصورة طليقة بأية سيرة أو صورة محظورة في شرعة الها مهما كانت دركات، ف (امن ظلم أجيرأ أجره فعليه لعنة الله|(1) ومن الأدعية المجابة هي دعاء المضطر في الظلم: فـ ايا من يجيب دعاء المضطر في الظلم|"(r)



هنا تخصيص الصلاة بطرفي النهار حيث يختصان صلاة الفجر والعصر، وزلفا من الليل حيث تعم صـلاة الليل إلى العشاءين، قد يفوّت صـلاةً الظهر وهي من الصـلاة الوسطى؟.

علَّ الحل هو أن النهار في الأصل هو قضية جري الشمس منذ فجرها حتى غروبها، ولا سيما في حقل الصلاة، وقد يختلف النهار إفراداً وتثنية
 الصـلاة التي تعرف الظهيرة في اللرجة الثانية من مخمسها قد يشملها النهار بطرفي الثاني

فللشمس جريان اثنان، جري أوّل وجري ثان، فالأول هو منذ فجرها حتى دلوكها، والثاني هو منذ دلوكها حتى غروبها، فللنهار - إذاً - طرفان، طرفه الأول هو منذ الفجر، وله هـلاة الفجر، وطرفه الثاني منذ دلوك


$$
\begin{align*}
& \text { ملحقات إحقاق الحق 0 : } 90 \text { عن الإمام علي }  \tag{1}\\
& \text { المصلر A : } \tag{r}
\end{align*}
$$

 للصلاة، فأول دلوكها للظهيرة، ومن ثم لصلاة العصر ، وكما تقرر الفجر




 الرسول (病
 الليل، ولأن زلف الليل هي الزلفى من منازله ومراقيه، فلتكن صلواته الثلاث منقطعة عن بعضهها البعض في أفضل أوقاتها، فالمغرن المرب في أوله والعشاء قبل غَسَقه وصـلاة الليل كلما كانت أقرب إلى الفجر فأقربا الِّ وكما لمحت لها آيات، ووردت بها السنة.

الحسنات، وترى كيف يذهبن السيئات؟.
سورة الإسراء، الآية: VA.

نور الثقلين Y:
 ورواه في المعاني وتفسير العياشي وأمالي المفيد والثيخ.




 [11! ومي صلاة العشاء الآخرة.

الإذهاب هنا بين دفع ورفع، دفع عن السيئات كبيرة وصغيرة حتى لا
 الصغيرة لأن الصلاة من الحسنات الكبيرة فتركها من السيئات الكبيرة، ثم
 كِرِيمًا)( (r) هي ضابطة عامة في تكفير الصغائر بترك الكبائر .
 بالصلوات، بل هي كبيرة الحسنات إيجابية كما الصـلاة وسلبية كترك كبائر

 فكيف يذهبها

 مستخبة فترجو أن تُذهب سيئة كبيرة، حيث الكففاح الصـارم هو شرط الإذهاب في ذلك الميدان.
ذلك، وكما أن الحسنات يذهبن السيئات شرط كونها أقوى منها، كذلك السيئات يذهبن الحسنات شرط كونها أقوى منها، تحابطاً من الجانبين دون تهافت، نم تبقى الحسنات والسيئات المتكافئة غير المتكافـافـة فـا تحابط - إذاً - في البين، وقد تدل آيات إحباط الإشرالك وما أثبه - كلَّ
 السيئات يذهبن الحسنات.
سورة النساء، الآية: الآية: ع. ع. ع .
(r) الدر المنور


حسنة فك حتى يحل عقده كلها .

ذلك، فما دون الزنا من سائر الرباطات مع أجنبية تذهب بالصلوات
وكما في حديث الرسول (1)
وترى آن الحسنات إنما يُذهبن رفعاً السيئاتِ السالفة دونما ذكرى وتوبة؟



كفارات لما يينهن|"(r) و(اكل صـلاة تحط ما بين يديها من خطيئة|"(٪).



 رسول الش



الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات مذا الورن الون تم تلا مذا مذه الآية.

 المراة ذمب يجرك ذكره فإذا مو كانه مدبة فندم فأتى الني



 إليها فانطلق المرجل وندم على ما حنع حتى آتى النبي
 رسول الش لِ


 رسول الش 库


ذلك، ولكن (اما اجتنبت الكبائر"(1) حيث الحسنة الكبيرة لا تذهب اللسيئة الكبيرة لمكان المكافاة، وإنما تذهب الصغيرة لمكان الكفاح القوة.
=
 العشاء ومن الحسنات يذمبن السيئات . . وفيه عن أبي مريرة عن رسول اله


 ذنباً فأهرض منه فلما تضى النبي





 عشرأ، ويهم بالسيئة أن يعملها فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء وإن مان مو عملها الجل سبع ساحات وقال صاحب الحسنات لصاحب اللسيئات ومو صاحب الشمال : لا تعجل عن أل ان


 واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحباحب السييات الكتب على الشقي المحروم" وفيه عن





 [الإسرَاه: VA عبد اله بكذا أو كذا فإن معك من يحفظ مليك ولم ار شيئاً تط أشد طلباً ولا أسرع دركاً من الـحسنة =

تم وكل حسنة تذهب سيئة تناسبها بالموواجهة، دون أن تذهب المب حسنة واحدة كل السيئات(1) أم سيئة لا تناسبها في مواجهتها، فحسنة الإنفاق تذهب

ميئة تركه وحسنة النكاح المفروض تذهب سيئة النظر عن شهوة وهكذا . نعم بعض الحسنات يذهبن جلَّ السيئات أو كلها لقوتها وشمولهـالها كحسنة التوحيد حيث تذهب كافة السيئات حالة الإشراك وهكذا .
 الظالمين، وإقام الصالاة طرفي النهار وزلفاً من الليل، وإن الحسنات ونا يلامهبن
 فليأتمروا بأمره ولينتهوا عن نهيه، وإذا سقطت من أيديهم تخلُّفةٌ عن شرعة الهِ



بينهم، إغماضاً عن السيئات أمام الحسنات، تأدبآ بأدب اله. فـحين ترى مؤمناً تترجح حسناته على سيئاته، ليس لك أن تـحاسبا بسيئاته، اللَّهم إلًّا بموعظة حسنة ودعوة وهكذا تصلح الجماعة المؤمنة وتتصالح في العشرة الإيمانية، أخلذأ للحسنات بعين الاعتبار إيـجابية في فعل كبائر الحسنات، وسلية وسلبية في ترك


=



 (Y) سورة طه، الآية: 18.
( 1 ( 1 (

أجل والصبر الصالح الفالح، غير الكالح، هو أحسن زاد في هذه السفرة الخطرة، الشاقة الطويلة المليئة بالأشلاء والدماء والحرمالحانات، وهو الحا ونفسه
 وهنا (أصبر" موجَّهاً إلى خصوص النبي







الصبر الصبر، والورع الورع|"(r)


 ابتداءً بالنهي عن الفساد في الأرض، وهم حسب هذا النص قلة قليلة من الأمم الماضية
 الهاملون مشاعل الهلى الرسالية، عارفين الفساد في الأرض، تاركين له، ناهين عنه بكل إمكانياتهم الإيمانية .
(1) سورة النحل، الآية: Irv.
(Y) سورة الاحقاف، الآية: هس.
(IVO (الخطبة) (Y)

ذلك، ورغم أن المـقربين السابقين وهـم الرسل وخلفـاوْهم وهـم
 نرى معاكسة في أولي بقية أنهم قليل من الأولين وئلة من الآخرين، للمدلٍ


 على مدار الزمن الرسالي، هي درجات، وأنتم الآمرون والناهون من هـه الأمة الأخيرة خير أمة آمرة ناهية أخرجت للناس
 أولي بقية فيهم ينهون عن الفساد في الأرض، فالألأمة التي يشيع فيها الفساد في أية صورة من صورة، فتجد من ينهض لدفعه والدفاع عن الحق ، ليس
 تم لا ينهض لحمل أعباء الدعوة الصـالحة فيها، المُصلحة لها الها إلَّا قليل غير كاف، فقد تكون مأخوذة بشايع الفساد.
وهنا تنديد شديد بالذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فـــلاّ في


 - دائب مضيِّع، ورب كادح خاسرن ومرن

وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلًا إدباراً، والشر فيه إلا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الوامعة، الآيتان: r| ، } 1 \text { ، } 1 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل ممران، الآية: •11. } 11 \text { المان } \tag{r}
\end{align*}
$$

إقبالاَ، والنّيطان في ملاك الناس إلًّا طمعاً، فهذا أوانٌ قويت عُتَّته، وعمَّت مكيدته، وأمكنت فريستُه -
 أو غنياً بِّل نعمة اله كفراً، أو بخيلاً اتخذ البخل بحق الهُ وَفراً، أو متمرداً






 الآمرين بالمعروف التاركين له، والناهين عن المناع المنكر العاملين بهاه|"(1) (افلعن
 أجل، وإن سنة اله في هذه الأمم هي إملاك، إمّا بهلاك الاستئصال أو
الانححلال والاختلال:


 بما لم يكن أملها مصلحين، وملئ وهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض حيث يُبقون القرى على ظلمها تخليصاً عن الاستئصال حيث النهي عن الفساد استحصال للبقاء، نم الله ينتقم من الظالمين المصرين علا وينجي المصلحين.
. (1YQ (1)
(Y) ( (
 أهلها، ومن مصلحيها، ثم ومن اله سبحانه، فمئلث سلب الظلم قد يُعنى


فـ (أهلهال" منا هم الآهلون للإصـلاح، وهم أولو بقية ينهون عن الفساد
 - (1) ${ }^{(1)}$

ذلك، ولكن النبيين المصلحين في القرى الظالمة، وهم أملهـا الخصوص، لم يكن إصـلاحهم ليمنع عن إهلاكهم كقوم عاد وتمود وفرعون وأضرابهم.
 تبقية للظالمين فيها على شرعة الشا





إذاً فأولو بقية شأنهم شأن التبقية لاْهل القرى التي يَعيشونها فيعيِّونها بما ينهون عن الفساد فيها، إذ يخفّفون الفساد، ويصلحون جمعاً بما ينهون، فيختص - إذاً - استحقاق الهلاك بالمتمردين من أهل القرى مثل أصحاب السبت، حيث نجىى الذين ينهون عن السوء دون سوامهم، سواء العاملين السوء والتاركين النهي عن السوء.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة التوبة، الآية: Y•Y } \tag{1}
\end{align*}
$$

 قد يعني أولي بقية وهم الصالحون للأمر والنهي أن يتقوا فتنة شاملة تشملهم إذا لم يقوموا بشأن الأمر والنهي

فمن أسباب الهلاك الشـامل للقرى الاستمرار في الظلـم لـجموع، والآخرون ساكتون، ومن أسبابه لهلاك الظالمين فقط نهي أولي بقية ومـم لا
 و وَّا

أجل فالمصلحون في القرى هم أولو بقية فيها، إبقاء: لأهلها كلهم أم




أجل والتنامي عن المنكر هو من أصـول البقاء لأية أمة مهـما كانت
ظالمة حيث (أهلها ينصف بعضهم بعضاً|"(0) وينصح بعضهم بعضاً.
وهكذا يصبح أصساب الدعوة الصالحة، المصلحة في خِضِمٌ الفساد والإفساد، يصبحون هـم صمام الأمان وضمانة للأمم والشُعوب، وهذا يبرز قيمة الكفاح الصارم للدعاة إلى اله حيث يقفون للظلم والفساد بكل صورة، فيحولون بين غضب اله وبين المغضبين الله.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الالنفال، الآية: YO. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنياء، الآية: } 9 .  \tag{Y}\\
& \text { سورة القصص، الآية: } 09 . \tag{r}
\end{align*}
$$

(0) الدر المنور ب: ror - أخرج الطبراني وأبو الثيخ وابن مردويه والديلمي عن جرير تال سمعت رسول الش الِ بعضهم بعضاً.

وتشريع، آن يسلكوا كلهم مسلكاً واحداً دونما اختلاف ونشوز:

 فـ الو" تُحيل ذلك الجعل الجاهل القاحل في ساحة الربوبية في حقلي
牦






ذلك، ولأن الناس أمم في شرانع اله، وأمم في اختيار الخير والشر

 المصدقون لها مختلفون في ناسخها ومنسوخلا فلا فـا نم الأمة الأخيرة مـختلفون




A، اسورة الشورى، الآيتان: (r)

. ذلك، فالاختلاف عن الدين الحق وفي الدين الحق ليس إلَّا بغياً بعد




كما يشاء ويرضى وهي الهدى والرحمة المعنية لهم.



خلقنا اله للاختلاف، وكما حصل ذلك ببعث النبين! إنه قول غائل مردود لفظياً ومعنوياً، فلفظياً نقول : ليست الرحمة مؤنثاً

 أقرب المرجعين فهي أحرى بـ (اذلك) وقد يشير (اذلك) إلى جغل النى الناس أمة

 وعلوّه، البعيد عن تحقيقه الحقيق، وهذا استخدام في الإشارة ما ألطفه. وأما الاختلاف فهو بعيد لفظياً ومعنوياّ، بعداً في كونه مشاراً إليه، وآخر في أنه خلاف الضرورة الربانية الحاكمة بضرورة الوحلدة في عشرات من آيات اله البينات.
(1) سورة البقرة، الآية: بוج.
(Y)

هr (r)
سورة الكهن، الآية: 91.

الاختلاف الرذيل الرذيل، المرفوض في محكمة الفطرة والعقلية الإنسانية والشرعة الربانية، أم هو رحمة الوحدة الفضيلة الفضيلة، المفروضة في في كل



أو ترى ربنا يندد بالاختلاف في اللدين وعن اللدين، ويمدح الوحدة فيه ويأمر بها، تم يجعل غاية الخلق نفس الاختلاف؟ .

 الاختلاف المرفوض هنا هو الاختلاف عن الـحق وفي الحق والتفرق في

 يتفرقون في الدين، بل هم متفقون فيه، فالاختلاف المرفوض في اللدين هو



 . (7) ( ${ }^{(1)}$

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الذاريات، الآية: } 07 .  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: الآلان } \\
& \text { سورة الشورى، الآية: الآئ }  \tag{r}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: 10r الا } 10 \text {. }  \tag{£}\\
& \text { سورة مود، الآية: •11. }  \tag{0}\\
& \text { سورة اللناريات، الآيات: 1-1-1. } \tag{7}
\end{align*}
$$

فالاختلاف المرفوض هو المقصّر، فلا يشمل اختلاف أهل الحق مع من سواهم فإنه مفروض، إنما هو اختلاف أهل الباطل فيما بينهم أنفسهم


 دون خلاف واختلاف مقصّر .

والاختلاف بين تقصير وقصور، والأول هو المحظور أن يختلف الناس في الحق بعدما جاءتهم البينات تغاضياً عنها ابتغاء أهوائهم ورغباتهمر، وإنما ذلك في أصل الشرعة وفروعها البينة.

 المبين والسنة البينة يزيلان أي اختلاف، ويكسحان أي خلاف، إلَّا ما فصر القاصروون عن تفهمه.

تم لا اختلاف معانداً في هذه القلة القليلة من الفروع الأحكامية فيما هي منتهى مبالغ الاجتهادات الصالحة، وهنا يصلح القول: للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد.

ذلك، ومهما كانت أسباب الخلافات قاصرة ومقصرة بين الأمم السالفة كثيرة عسيرة، فهي بين أمة القرآن قليلة يسيرة، حيث القرآن - وهو المحور الأصيل - خالد على مر الزمن، حاكماً بين الأصيل والدخيل، دون أي تحريف وتجديف.

فحين يؤصَّل القرآن والسنة المؤيَّدة به في الأصول الإسلامية وفروعها،
(1) المجازات النبوية للسيد الشريف الرضي (V). الدصيلر

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الرابع عثر

 الإختلاف قدر الإمكانية، محاولة بكل حول وقوة للحصول على اللحق
 والمحور الأصيل هو الحصول على الحق لنفسك، ومن تم للآخرين، إذاً
 وكذلك على العارفين الحق، اللذين لا يحاولون التوحيد اللا على اللى الحق بلد بلدعوة الآخرين، وتوجيههم إلى الحق المبين الحت
 وشرعة اله، بعقلية سليمة، حيث العقل الإنساني طانر قدسي يطير بجناحي الفطرة والشرعة الربانية، إذاً الشرعة تتبنى الفطرة كما العقل يتبناها
 أخطاء العقل في أخذها، شارحة لتفاصيل غير مبينة فيها . فهله زوايا ثلاث من هندسة الرسالة الربانية أنفسية وآفاقية، هي متجاوبة مع بعضها البعض، بفارق أن الأنفسيتين مستفيدتان من رسالة الوحي الألان ومن سائر الآيات الآفاقية.
 الورود، فريق للمكوث في هذا الورود وبئس الوِرد المورود، وفريق للنجاة








وحصيلة البحث الأصيلة حول الآية كما يلي :
1 - كون الناس أمة واحدة في تكوين العقيدة المسيَّرة حقة أو باطلة هو من المستحيل في حكمة الش البالغة.



عنه أو فيه هم المقصرون، والموحدون فيه هم أهل المل الرحمة الربانية الماني

 يوحدوا عقيدة الدين رغم سائر الاختلافات التي هي خَلقية قضبةً الحكمة:

 الموحَّدة رغم درجاتهم في معطيات.

 رحمة، والاختلاف فيها زحمة، نم الوحدة فيها رحمة فوق رحمة، فالعبادة الموحَّدة هي الغاية القصوى للخلق الخلق أجمعين.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأران، الآية: IVQ. } \\
& \text { ( ( ) (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الزخرن، الآية: }
\end{aligned}
$$



 تَناصحون ولا تَباذلون ولا توادون . . وما يمنع أحدكم أن يستقبل أخاه بما با با
 (اوألزموا السواد الأعظم فإن يد الله على الجماعة، ولياكياكم والفرقة فإن
 (اوألزموا ما عقد عليه حبل الجماعة وبُنيت عليه أركان الطاعةها (1) (1) ).
 من فرقة فيما تحبون من الباطل، وإن اله لم يعط أحداً بفرقة خيرآ آل، ممن مضى ولا ممن بقي" (IV\&) (
 يتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليه أقصاهم وهم يد الما على من سواهمب||( ${ }^{()^{(1)}}$
فقد شبه
 والإبرام والنقض، ومن ناحية أخرى تعني اليد هنا القوة القاهرة، وهي مي من
 الفسطاط||(r) واليد هنا مي الحفظ والرعاية والرحمة الخاصة الراصة.
(Y) (Y) (Y) في الدين فَ
 عن قولد 114] قال : خلقهم. .

ذلك، فالاختلاف المقصر محظور والاختلاف القاصر غير مـحظور، فالمختلفون في الفتيا لاختلافهم عن محور الكتابب والسنة هم المقصرورن وقد

 بخلافه، تم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضافم فيحورّب آرآراءهم






 عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلًّا به|(r)" (أيها الناس المـجتمعة أبدانهم، المـختلفة أهواؤهمّ، كلامكمم يومي
 ولا استراح قلب من قاساكم، أغاليل بأضاليل، دفاعَ ذي اللَّين المَطول، لاع
 غرّرتموه، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب، ومن رمى رمى بكم فقد

(فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة، والأهواء مؤتلفة،
(1) (1) ( 1 ( 1 )


والقلوب معتدلة، والأيدي مترادفة، والسيوف متناصرة، والبصائر نافذة،





 كل خطره (•19).

我



 ومن تاب معك من الاستقامة.
فلقد كان


 المستمر الصامد، ولكنه على كلّ حال عبد من عباد اله، يحتاج إلى تلى تليا



(1) سورة الفرقان، الآية: צr.







 - يحق لهم من الحق من رب العالمين ذلك، وإذا تكملت العُدات القيمة بعِدَّاتها فيك وفي النين تابوا معك، فلا ضـعف ولا فشل ولا فتور، فلا خوف - إذاً - من الذين كفروا بكل ما
 الحاسمة الجاسمة والقاصمة لظهورهم أولئك الأعداء الألداء :

: مُنَظِرُرونَ



 المفاصلة بيني وبينكم بعد تكملة الحجج كلها :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المزمل، الآيات: V-V. } \\
& \text { (Y) سورة مود، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: } 7 \text { (Y }
\end{aligned}
$$


 تهديد، قطعاً للخصام ولكل ونام أمام هؤلاء الخصام اللئام. أجل، فعلى ضوء العُدَّات الإيمانية وعِدَّاتها، رسولية ورسالية، استقامة





الرسل في دعواتهم.
بهذه البركات السبع تسكـر كل دركات جححيم العرقـلات الكـافـرة
 الإيمان أن يقول لقبيل الككفر في الطول التاريخي والعرض الجار الجغرافي

 ذلك، ومن موارد الانتظار في الأولى بعد كافة التغلبات الإيمانية على

 كتابنا (ارسول الإسلام في الكتب السماوية).


 آلَّمَرُ كُلّْهُ وُومَا رَبُّكَ

والـمؤمنون مـعك في بلاغ الرسالة وتطبيقها، نـم وهؤلاء الكفـار اللذين

 (1)

وبذلك الدور الختامي للسورة وهو عرض للدور الختامي للرسالة يطيب قلب الرسول


وهكذا يلتقي جمال التنسيق بكماله الفني لفظياً ومعنوياً في البده


ذلك ومن (الموعظة القاصعة الناصعة ما يعظ به إمام الواعظين علي أمير
 إذا التحمت أطواق النار! بعظام الأعناق، ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم اللسواعد، فالهَ اللَّ يا معشر العباد وأنتم سالمون في الصشة قبل السقمه، وفي الفُسحة قبل الضيق، فاسعوا في فَكالك رقابكم من قبل أن تُغلق رهائنها، أسهروا عيونكم، وأخمروا بطونكم، واستعملوا أقدامكمّ، وأنفقوا أموالكمّ، وخذوا من أجسادكم، فجودوا بها على أنفسكم، ولا تبخلوا بها عنها فقد

 ذُلّ، ولم يستقرضكم مِن قُلّ، استنصركم وله جنود السماوات والأرض وهو

$$
\begin{align*}
& \text { سورة إبراميم، الآيتان: }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: AY } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحديد، الآية: II. }
\end{align*}
$$



 أن تسمع حسيس نار أبدآ، وصان أجسادكم أن تلقى لُغوباً ونَصَباً وانَّلِّكَ
 المستعان على نفسي وأنفسكم وهو حسبنا ونعم الوكيل|"(Y) ومن قوله في وصية له خاصة للحسن "
(اومن الوالد الفان، المقرّ للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدهر، المرّ

 الأيام، ورميَّة المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم الايم المنايا، وأسير
 الشهوات، وخليفة الأموات

أما بعد، فإن فيما تبيَّنتُ من إدبار الدنيا عنيّ




 أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهراً به إن أنا بقيت لك ألو أو فنيت الْ
فاني أوصيك بتقوى الش أي بُنيَّ، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره،
$\qquad$
والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الهل إن أنت أخذت

أحيٍ قلبك بالموعظة، وأمِتْه بالزَّهادة، وقوّه باليقين، ونوِّره بالحكمة،

 بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلَّف، وأمسك عن
 الأهوال، وأمر بالمععروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك،



 وحرامه، ولا أجاوز ذلك بك إلى غيره. .

وليس طالب الدين من خَبْط أو خَلْط . . وما أكثر ما تجهل من الأمر

 اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك، فأحبَّ لغيرك ما تحب لنفسك، رغك
 تحب أن يُحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيركِّ، وارض من الا الناس ما ترضهاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تا تعلم وإن قل ما تعلمه، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك

واعلم آن الإعجاب ضدُّ الصواب، وآفة الألباب، فاسع في كدحك، ولا تكن خازناً لغيرك، وإذا أنت هُديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك -

واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء، وتكفل لك بالإجابة. . ولم يجعل بينك وبينه من تحجبه عنك، ولم الـم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. . نم جعل في يديك مفاتيح خزائنه، بما أذن لك من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته، واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يَقُطك إبطاءُ إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربما أخِّرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل، وأجزَل لعطاء الآمل، وربما سألت الشيَّ فلا تؤتاه، وأوتيت خيراً منه عاجلاً أو آجلاً، أو صُرِف عنك لما هو خير لك، فلرُب أمر قد قلبته فيه هـلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله، ويفنى عنك وَباله، فالمال لا يبقى لك ولا

تبقى له -
. . لا تتخذن عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك، وامحض أخاك
 عاقبة ولا آلذَّ مغبة، ولِن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك، وخذ على عدوٌّك بالفضل فإنه أحلى الظفرين، وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من
 ظنه، ولا تضيعن حق أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه فإنه ليس كلك بأخ من أخعت حقه، ولا يكن أهلك أثقى الخلق بك، ولا ترغبنَّ فيمن زهد عنك، ولا يكونن أخوك على مقاطعتك أقوى منك على صلته، ولا ولا يكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنه يسعى في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرَّك أن تسوءه - والصديق من


 بينك وبين اله، ومن لـم يبالك فهو عدوك. . أخّر الشر فإنك إذا شئت

تعجلته، وتطيعة اللجاهل تعدل صلة العاقل . . سل عن الرفيق قبل الطريق،
وعن الجار قبل اللدار
. . . ولا تملِّك الـمرأة من أمرهـا مـا جاز نفسَها، فإن المرأه ريحانة
 بغيرها، . . وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه -تصير، ويدك التي بها تصول
أستودعك اله دينك ودنياك، وأسأله خير القضـاء لك في العاجلة والآجلة، والدنيا والآخرة والسلامه (الوصية الّ).
لقد تمت كتابة هذا التفسير هنا بمولد النبي الطاهر الأمين الْ

 السورة الأخيرة في ترتيب زمن التأليف لهذا الفرقان.

وأنا في كل هذه السنين - التي قسمّ منها كنت في الهجرة الهـر الهاجرة السبع عشرة سنة من شر الشاه عليه لعنة الها، والقسـم الأخير بعد نـجا الثورة الإسلامية في إيران - في كل هذه كنت في حالات مُحرجة مُحخرجة عن كافة الطاقات، من هجمات مؤلاء النين لا يعتبرون القرآن كتاب دراسة وتفكير وتحصيل، ويعارضونه كأنه كتاب في الحوزات دخيل!

فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى فظفرت إذ الا يعدم الصبور
(الظفر وإن طال به الزمان|(1)
فبالرغم من كافة العراقيل التي كانت - بطبيعة الحال - تحول بيني وبين
 لهذا الفرقان.

ولقد كنت ألمس تأييداً ربانياً باهراً من خلال اشتغالي بهذا التفسير،
وكذلك في نُلانين من السنين من دراساتي وتفكيراتي حول القرآن قبل

والتأليفية في ست وأربعين سنة وذلك بعد سنة من بداية دراساتي الإسلامية. هذه المجلدات الثلانون ألَفت بهذه الصورة في بيروت ومكة المكرمة وقم المقدسة، والتقدمة التحضيرية كانت بالترتيب في قم وطهران وان والنجف الأشرف وبيروت ومكة المكرمة والمـدينة المـنورة ودمشق، بيـن دراسة ومطالعة وتدريس - سفرأ وحضراً، في الهجرة والوطن، فقد ألف نـلاث مجلدات منه في بيروت واننتان في مكة المكرمة، وخمسة وعشرون بقر بـم
 والفارسية في النجف الأشرف وبيروت وسوريا ومكة المكرمة وقم المقدسة. ومن عزة القرآن العزيز المنعكس على هذا التفسير أنني مما ابتليت بالتماس مآل لِطباعته، فبيدٍ فاضية عن المال وقلب فائضِ بالتوكل على ريلى ربي


الإسلامي (1)



 الاشتغال باللداسات الإسلامية، مي التزعة الإيمانية، رفم الأجواء المتحكمة علي وعلى الالي




 فجعلنه الأحل الأصيل في دراساتي وتفكيراتي رغم كافة العراقيل الحوزوية، ودرست - =

وقد تمت كتابة هذه الأسطر في تفسير الفرقان يوم السابع عشر من ربيع الأول سنة Q•عا هجرية قمرية على هاجرها ألف سلام وتحية في بلدة قـم

الطيبة.

بالخظب الفادح والحدث الجليل|(1)
(الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مخلوّ من نعمته، ولا مألأيوس من مغفرته، ولا مستنگَف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة، ولا تفقد له


 (الحـمد له الذي بطن خفير الهيات الأمور، ودلَّت عليه أعلام الظهور، وامتنع على عين البصيرة| (\&) -




 كافياً ناصرآ" (A1) (
=

 القرآن، والحمد شا اولاً وآخراً. ومما وسع لي نطاق المعارف القرآنية مو مواصلة الحضضور للمحاضرات التفسيرية للمغفور دل العلامة الطباطبائي حاحب تفسير الميزاذ تدس الشا روحه.
(1) (الخطبة 0) (\%)

االحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير رويَّة، الذي لم
 داج، ولا بحر ساج، ولا جبل ذو فجاج، ولا فجٌّ ذو اعوجاج، ولا ألا

ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماده (1^).
الالحمد له الذي لا يضره المنع والجمود، ولا يكديه الإعطاء والجود،

(انحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعانـافاة
في الأديان، كما نسأله المعافاة في الأبدانه (aV) .
االكحمد له الذي شرع الإسلام فسهل شرايعه لمن ورده، وأعز أركانه
على من غالبه| (ץ (1) -
מأحمد اله وأستعينه على مداحر الشيطان ومزاجره، والاعتصام من
حبائله ومخاتله| (1) (1) -
االللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، وعلى ما تعافي وتبتلي، حمداً




وأسترشده السبل المؤدية إلى جتته، القاصدة إلى محل رغبتهه (109) الا




والقوله( (•1^) -

االحمد له الذي لم يصبح بي ميتاً ولا سقيماً، ولا مضروباً على عروقي

بسوء؛ ولا مأخوذاً بأسوٍٍ عملي، ولا مقطوعاً دابري، ولا مرتداً عن ديني،
ولا منكرأ لربي، ولا مستوحشاً من إيماني، ولا ملتبساً عقلي، ولا ولا معلذّباً
بعذاب الأمم من قبلي" (Y|Y)
(اللّهم إنك آنس الآنسين لأولياؤك، وأحضرهـم بالكعفاية للمتوكلين
عليك" (YYO).
ris

Ho

דוH


وآياتها إحدى عشرة ومائة


 لِلَبِبِه يَّابَتِ



 تنزل هذه السورة كلها في مكة المكرمة، في فترة محرجة موحشة من هذه الرسالة القدسية، يعانيها الرسول لجو مكة ضده، وتحريجاً لصاحب الدعوة، خرباً وشتماً وحصراً في شعب أبي

 يسمع قصة أخ له من قبل يعاني صنوف المحن من إخوة له في النسب، وهر وهذا

النبي يعاني المحن من قومه، وعلى الجملة فإن هذه السورة ترسم له من قصصها صورة عسيرة من دعوة سابقة بين حاسدين يتربصون به كل دوائر السوء، وهي في ختامها يسيرة حيث يرجع صـاحب القصة أميرأ صغغيراً يشرى بثمن بخس در دراهـم معدودة تم يزج في السجن في تهمة وقحة! وكذلك أنت يا صاحب الرسالة القدسية - وبأحرى - فإن مع العسر يسراً، سوف ترأس في مهاجركك دولة الإسلام، ويصبح ختامك خير ختام بحول اله الملك العلام

تَعَقِلُوسِ (1)

وهو أم الكتاب لدى اله علي حكيم(1)
 وسواما آياته، وإن كان هو المجممل فكنللك الأمر ولكنها تفصيل آياته، أم
 في ليلة القدر، قرآنآ على شخص الرسول كِ كبرقية رمزية، لا عربياً في لغته حيث الحروف المقطعة لا تخص لغة دون أخرى، ولا عرا عربياً في تعقله حيث لا يعقلها غير الرسول هذه الثلاث تحل مشكلة التبعيض، وقد تكون هذه الأحرف حاملة غلة غير الذي

 المفصلات، مهما كانت مفاتيح لكنوز أخرى للمرسل إليهم.
(1) (اجع تفسير الكتاب الميين إلى سورة الزخرن تجد تفصيله الثلاث.

 الحقول ولكل العقول.


فالقرآن المبين، المنزل على قلب الرسول



فهو عربي اللفظ والمعنى، عربي الدلالة والمدلول، عربي في التفهم والتطبيق، لا تعقيد فيه دعوة وداعية، وقد يروى عن الرسول الرئ

 وحب القرآن وحب الجنة، فالقرآن ونبية عربيان واضحان دوان دون خفاء، والجنة عربية واضحة لأهلها!

 سائر القرآن، لا تعني شكاً في ترجِ لساحة الربوبية، وإنما هما فيمن خوطب (اللدر المتور ع: ب - أخرج الطبراني وابو الثيخ والحاكم وابن مردويه واليهيهي في شعب
 واخرج الحاكم من جابر أن رسول الشا

 بالعرية المينة إسماميل ومو ابن اريع عثرة سنة.

بالقرآن، فالههدى محتومة في دعوة القرآن لأنه غير ذي عوج، ومي غير
محتومة في المدعوين بالقرآن بما فيهم من عوج




$$
\text { قُحِهيةِ }{ }^{\text {(Y) وهو الأخبار المتبعة: }}
$$


 الأنر حيث القصص هو الخبر والأثر المقصوص المخصوص، فليس القرآن


وقصة يوسف بين القصص هي أحسن القصص ولِيَّا أَوَمَيَنَّا إِلَّكَ هَكَّا



وأنفع التذكر كتاب اله عز ذكره)(A)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الكهف، الآية: } 7 \text { (1). } \\
& \text { (Y) سورة القصص، الآلية: } 1 \text { (Y) } \\
& \text { IV7 سورة الأعراف، الآية: (Y) } \\
& \text { (£) (£) (£) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (7) سورة الأعراف، الآية: IV7. } \\
& \text { (v) }
\end{aligned}
$$





ومهما كان القرآن أحسن حديث، وقصصصه أحسن القصص، ولكن قصة
 آلَّلَبْبَبِ) (1) مححلّقة على كل الأبواب مـعرفية وخُلقية، فردية وجماعية، اقتصادية وسياسية وثقافية ومن سلطة شرعية أو زمنية أمّا هيه من حقرول اللدعوة والداعية، والدوائر المتربصة بالدعاة إلى الها

 سائر رجالات الوحي، فماذا بعد القرآن - إذاً - وهو أحسن الـحديـث وأحسن القصص وكما يروى عن نبي القرآن تنديداً بمن نسخ كتابآ غير القرآن اليا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وني (r)

وقد ذكرت قصص يوسف في العهد العتيق ولكنه سييئ في جهات وحسن في أخرى، وهي في القرآن أحسن القصص في بعديه، نسبة إلى

= مذه الـسورة نارادوا الحديث وأرادوا القصص فدلهم ملى أحسن القصص.
سورة يوسف، الآية: III.

في الدر المتور ع: با وأخرج أبر يعلى وابن المنلر وابن أبي حاتم ونصر المقدسي في الحجة

 انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أمل الكتاب





القرآن ما كان ليعلمه، أبوحي يعلمه؟ ولم بكن يوحى إليه! أم بغير وحي؟

 للقصص، قدر ما يمثل نفسياً وعقيدياً وتربوياً وحركياً، ويوسف هو الاني
 لأولي الألباب وحذفاً لما لا يعني الألّا تطويل الأبواب
تذكر خوضه في مختلف الابتلاءات والبليات، وخروجه عنها كلها نقياً متجرداً متبلوراً خالصاً عن كل رين وشين.

ومع استيفاء القصـة لكل ملامح الواقعية في ذلك العرض العريض،
 لثورة أخلاقية وعقيدية في معرض الاصطداماتات الشـديدة، فإنها تميثّل النمووذج الكامل لـمنهج الإسلام في الأداء الفني الصـادق الفائق لواقع

القصة.
تظل القصة في ظلال ذلك الأداء الأمين الرصين نظيفة عن كل خالجة
 عن التخيلات اللّاصقة، والتطفلات اللّاحقة، والمترنمات الماحاحقة لأصاللة

القصية.

فالسورة بكاملها نورة أخلاقية عقيدية جماعية سياسية اقتصادية أمّاهيه،
 والسلام - بين يعقوب الوالد الملهوف، وبين الإخوة في كل حقد ولد ومؤامرة ومناورة، إلى أن شروه بئمن بخس دراهم معدودة ، وبين عزيز مرين مصر وامرأته بكل غرائزها واندفاعاتها الأنثوية الرديئة، وبين النسوة من طبقة عليَّة في

مصر الفراعنة، وبين أصحابه في السجن، والِى أن أصبح هو عزيزأ يرأس بلاد الفراعنة في كل صدق وصفاء وهيمنة الرسالة!

: (5)



ابن إيراهيم||(1)

 أم ليست ميه إذ لا تلمح لها الآية، اللَّهم إلا نسبة بينها وبينه تلوّح

للأخوّة.

 وسجود الكواكب والنيرين هنا علّه سقوطهـها على قلى قدميه ليعني الخضوع، مإلا فهي خاضعة له منذ تكوينها وفي حركاتها.

 النبي أسماوما فسكت النيه رسول الش الٌ تال ,الضروح والفريخ والفياء والنور رآما في أفق السماء ساجدة له فلما تص يوس الي


 والقمر يعقوب، والما الأحد عشر كوكاً فإخوته فلما دخلوا مليه سجدوا شكراً شا

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الرابع عثر
ولماذا ؤَّتَتُ هي الرؤية فيها فالأبلغ الأفصح تكرارها .

وترى لماذا بالنسبة للكوكب والنمس والقمر (همم . . ساجلين") وهي لا


 فقد حسن استعمال ضـمير العاقل فيها لمكان فعل العاقل، وهنا مزيدّ تحويلاً لتأويل الرؤيا وهو أبوا يوسف وإخوته، فجرى الوصف على تأويل الرؤيا ومصير العقبى، فزاد حسناً على حسن.

تم الرؤيا هي الرؤية في المنام، وهي تعمها وكل ما يُرى في غير حاللة



 حيونة الحواس أم إنامتها باختيار.

والمناسب منها لساحة يوسف الصديق هو ما دون الإغماء، والأنسب بين الأخرى هو الإنامة باختيار، ولا برهان لها فيما هنا، فإن رؤيا الأنبياء شُعبات من الوحي، كما في سائر الرؤيا الصادقة، فإن فيها لمدحات الوحي، حيث تُرى سيرة الواقع في ظلال الصورة المناسبة لها، الوطيدة الصلة بها . فقد يُرى الواقع الغيب بسيرتها وصهوتهها الحقيقية، وهذه تتخص

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النمل، الآية: 1A. } \\
& \text { (Y) سورة فصلت، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الشعراء، الآية: ع. }
\end{aligned}
$$

رجالات الوحي ومن يحظو حظوهم، إذ يحذو حذوهم، أم ترى بصورتها






 الرؤيا كما يروى، أم في اليقظة كما تحصل للصالدين





 دون المئال اللي يحتاج إلى تأويل .

فالنفس تتجرد حالة المنام عن حيونة التعلق ببدنها، فقد تشفُ أكثر مما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة يوسف، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) سورة طه، الآيتان: M9، } \\
& \text { (£) سورة الفتع، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) (1) سورة الإسراء، الآلاة: } \\
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$

كانت قبل المنام، فترجع إلى عالمها المسانخ لها، فترى بعض ما فيه من الحقائق قدر استعدادها وفاعليتها وقابليتها، وقد لا تكشف لبـلـي والاتصال بما تحويها من حواجز خارجية أو داخلية ليست لتتخلى عنها، فلا تتحلى إذاً بالكشف عن الحقائق .

فالنفس الكاملة تدرك الحقائق مجردة عن الصور الطارئة، وغيرها قد

 يكن من الأصفياء.

وتد تكون متوسطة الصلة أو بعيدتها عن حقائقها، فيصعب تأويلها، حين تختلط وتتخربط الصور المماثلة والمضادة للحقائق، فتضل عنها ولا



فمن الرؤيا ما هي هادقة حيث ترى فيها الحقائق بصورها الواقعية، أو القريبة، ومنها الكاذبة حيث لا ترى فيها الحقائق إلا بصور غريبة بعيدة يصعب تأويلها إليها وهي أضغاث أحلام، ذلك لاختلاف
 النفس خارجية وداخلية.

فالرؤيا المتجردة عن أسباب خارجية طبيعية في اليقظة والمنام، وعن
 لها صلة بالواقع قريبة أم غريبة، والأخيرتان بحاجة إلى تأويل. ولكنما الرؤيا المرتبطة بأسباب سوى الواقع، هي المرتبكة البعيدة عن الواقع، وليس لها تأويل أبداً .

وعلى أية حال فلا مجال لإنكار أن هناك الرؤيا الصادقة(1) حيث تخبر
 كالأصفياء، أم ابتلاء: وتذكيرأ لفترة أو فترات كما في البعض من رؤيا غير

الأصفياء.
فما منا صالحاً وطالحاً إلَّا وقد رأى في منامه ما يكشف له بعض المغيبات، ما لا سبيل إليها بالسبل الطبيعية والكسبية المتعودة، وأما رؤيا الصهالحين الصـادقة فكثيرة كثيرة، ودرجات الكشـف في الرئيا حسبا
 بحاجة إلى درجات من الكشف لمن يؤولها إلى حقائقها، ومن أرقاهـا ما

.
فالرؤيا الصادقة هي ما تتخطى حواجز الزمان وحواجز المكان وحواجز الاأحلام الكاذبة التي يعيشها الإنسان.
وكما تتخفى حواجز الأبدان وعالم الأبدان، فتشفُ الروح أكثّر مـما
 المكان، نم الكاذبة لا تحكي إلًا عن هذه الحوان رؤيا إلًا ولها تأويل، بين صـادقة تكشف عن الواقع الحق، أم كاذبة تكشف علا

عن الواقع المختلق (r)
(1 (1 وكما يقوله الباحتون الغرييون من ملماء الطيعة حيث لا يرون للرويا حقيقة ولا للبحث عنها وارتباطها بالحوادت الخارجية وزناً علمياً، ولكنما المنامات اللصشيهة المتواتياترة الكاشاشفة
 الصحاولة القاصدة في الكشون العلمية.
 ثلاتاً وليستع باله تعالى من الثيطان الرجيم ومن شرما ولا يلكرما لأحد فإنها لن تضره . =

وقد تعاضـدت الروايات أن الرؤيا الصـادقة شعبة من الوحي، أو جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وقد تتأيد الأخير بما يروى أن الوحي على الرسول
 كله، إلا أن الثابت قرآنياً وفي السنة أن الأكثرية الساحقة الـا المدة كانت يقظة، وأقله في الؤيا
وتال جماعة من المتفلسفة(؟) وآخرون من الصووفية(「) مقالات حول الرؤيا، نصدق المصادِق منها مع الكتاب والسنة.
= رسول اله


 عن جنبه اللني كان مله.




 بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئة استغنت عن التعيرير ولالا احتاجت اليه:




 فيشاهده ومي أولّ مبادئ الوحي الإلهي في أمل العناية لان الوحي لا يكا يكون إلا بنزول الملك



يرى يوسف الصـديق رؤياه الصـادقة هذه فيقصها على أبيه، ثم يعقوب
 لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته وأما أبوه فحفظ الأمرال|(1) تكذيباً


 قصها لإخوته خوفاً عن مكيدة وحسد واستكبار :




أترى أنه قصها على إخوته، خلافاً لصالحه وعصياناً لأمر والده الحنون فحسده إخوته؟ كلّا ! فإنما مـلامح الحـب الحب الّالّمحة منه ليوسف وأخيه،
(1) في الإصحاح VV من سفر التكوين) . . ا - وسكن يعقوب في أرض غربة أبته في أرض كنعان Y فلام عند بني بلهة ويني زلفة امرأتي أيي وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلي أبيهم وأما إسرائيل


 حلمت: نها نحن حازمون حُزماً في الحقل ولذا حوا حزمتي قامت وانتصهبت فاحتاطت حزمالمكم

 واحد مشر كوكباً ساجدة لي وقصه على أييه وعلى إخوته فانتهره أبوه وتال له: ما مذا

الحلم . .؟ فحفظ الأمرا ه
(Y) سورة يوسف، الآية: ...

الراجحة على إخوته، هي التي حرضتهم على ما حسدوه وافتعلوه وإذْ تَالوأ|

بما رأى من رؤيا ا'وّلها أبونا، أم رؤيا غيرها .





 التوراة أنه ابن سبعة عشر، ووفاقاً لآيات تالية في نفس السورة . . . وههَكا

 الصغير، الكبير الكيير في محتده، المحسود بين إخوته من قصته، ومئل هذه
 الأبطال، مما يخطط رسم حياته المنيرة منذ الطفولة حتى الرجولة، محسودة

بين الإخوة، محاطة بحيطة رحيمة.




 دون من يتحرَّج بها فيُحرِّج حاحب الرؤيا كإخوة حاسدين. فلقد عرف يعقوب من هذه الرويا آن يوسف هو المختار بين أبنائه من

 الحال لم يكن - بعد - ليقصها حيث يرى في ذلك هدماً لصرح رؤياه، وخلافاً على أبيه، وكما لا تلمح القصهة على طولها أنه قصها عليهم. ولو أنه قصها عليهم، وقد علم أنهم يكيدون له كيدآ، فلماذا يرسله

 ويعقوب، ومس من كرامتهما، فلا تصدق الرواية القائلة: (فلِمَّ يكتم يوسف رئياه وقصها على إخوته||(r) فإنها من الإسرائيليات.
(1) سورة الإسراه، الآية: or .
(Y) تفسير البرمان Y Y Y (



 الن استعد للبلاء نقال يعقوب ليوسف: لا تتصصص رويالك على إخوتك غاني أخان أن يكيدوا

لك كيداً فلم يكتم يوسف روياه وتصها على أخونه، . . أقول: وني منا الحمبث موارد من النظر، فكيف يحرم يعقوب النيّ سائلاً وقت الإنطار
 وجاره هجانع نم كيف يؤخذا الابن بننب الآب لو كان ذنباً وطبيعة اللحال تفضي أن الإخيرة =

 هادفة، دون استطراد في جمع، وذلك من عداوة الشيطان للإنسان أن ينزغ
 الجذرية للتحاسد يتعامل معها النيطان ما وجد إليها سبيلاً.





 فوقها نعمة! لكنما الرسالة المحمدية وهي القمة العليا من النعمة تتم بفتح
 النعمة فيما دونها من رسالات كما في يوسف وآل يعقوب وفي إبراهيم
 الله خاصة، ولها درجات تتكامل فيها في جنبات، كما وأصل الرسالة والنبوة درجات.

وإذا يسجد له يعقوب الرسول
 وذلك هو أحل اجتبائه، نم يتّناه تعليم الأحاديث وإتمام النعمة.
= لـا يرون يوسف أحب إلى أبيهم منهم يحسدونه ويكيدون ولاذ الملك هقيم ومم يخافون أن يصرع خليفة أيه بعده؟! . . سورة الفتح، الآية: 1 .





 (V) (r) . . . . فهو يجتبي رسله ويجتبي من رسله، نم لا اجتباء فيمن دون الو الر الرسل رسالة أو في درجاتها، إلَّا اجتباء: لأمة على أمة ليست إلًا دون الرّا الرسالة كما


 يَعْقُبَهِ حيث النعمة درجات فإتمامها أيضاً درجات، وقد على سائر الآل لاجتباء الأنبياء منهم لا أنهم كلهم أنبياء. وحتى فيما يذكر الاجتباء في جماعة الأنبياء، ليس ليدخل فيهم غيرهم، وكما تذكر جماعة من الأنبياء الإبراهيميين بأسمائهم وجماعة أخرى جملة:
(1) سورة طه، الآية: Irr.

(Y)

(0) (0)
(1) (1) (1) سورة آل ممران، الآية الآية

- ومم إسحاق - ويعقوب - داود - سليمان - أيوب - يوسف - موسى - مارون - زكريا (V)
يحیى - ميسى - إسماميل - اليسع - يونس - لوط.

سورة الدج، الآية: vA.

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الرابع عثر
 هـا هو الاجتباء قرآنياً، وهو يـجاوبه لغوياً فإنه جمـع على طريق



وكأن الاجتباء في الأنبياء يعني جمع الشمل، تحفظاً عن تفرق الأفكار في متفرق السبل المفرقة عن سبيله، وتجميعاً لها وتوحيداً وتوطيداً على الا صراط مستقيم، بعلما جمعت لهم خاصة النعم الربانية في نعيم مقيم.
 والتأويل هو الإرجاع، فليس إلًّا فيما له مرجع في مبدإ أو منتهى أم بينهما،
 وبينهما، وهذا هو غاية التشابه ألا يُظهر الحديث مرجعه في مثلثه .


 حديث ذات اله إذ ليس لها تاويل، ولا كل مـخصوص علمه باله ألمّا ذا ما من المستحيل كالعلم بكنه الأشياء لدحد يساوق القدرة على إبداعها كما الله. فتأويل الأثياء إلى حقائقها هكذا في مئلث الزمان وفوق الزمان


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأنعام، الآية: AV. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الجاثية، الآية: } 4 .
\end{aligned}
$$

ماضياً أم حالآ واستقبالاً، هو من العلم الذي يعلّمه اله من يشـاء وَوَلًا




والرؤيا حديث في حديث، حيث تحدث النفس فيها عن حدث بصورته


 تأويل الأعمال والأحكام، وفي يُ ريث الرسول يعرف مآخذ الأحكام ومآلاتها، فله تفسير التأويل توسيعاً وتطبيقاً لنصوص الأحكام




 أماذا من غير الواقع، تأويل حسب واقعه حقّاً أو باطلاً .
 حتى يتمكن من تمكين الدين وفي جو الفراعنة المتخلف عن الدين، أماهيه من إتمام النعمة وكما أتمها اله على محمد ويا له ترتيباً رتيباً في واقعه: اجتباء للرسالة، تم تعليماً من تأويل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآلية: YOO. } \\
& \text { (Y) سورة يوسف، الآية: YV (Y) }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الرابع عثر



والنعمة هي الحالة الحسـنة بـخلاف النَّعمـة، فإنها السيئة: وُوَذْرَنِ
 سلطة أو مال وبنين أمّا هيه من وسائل الحياة، فإذا استخلدمت في طريق فـر فـي السعادة، فهي نعمة، آم في طريق الشقاوة فهي نقمة ونعمة. والنعمة) هنا هي الخاصة بالمـرسلين من عصيمة أمّاهيه، فإتمامها هو بروزها تطبيقاً لشرعة الله في واقع الـحياة في دولة الحق على على دويلات الباطل، التي هي ويلات على الحق!

وكأن تعليم الأحاديث هو من خلفيات الاجتباء فإنه إخلاص واصان الانطفاء،
 وأوفى، فليكن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ممن علّمه من تأويل الاأحاديث :



 محمد الأوفياء.

ومن إتمام النعمة في الرسالة دوامها فيمن يحملونها دونما انقطاع،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: } 7 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة المزمل، الآية: } 11 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

تخليداً لدولة الحق في السلطة الرسالية، وكما تمت يوم الغدير بانتصاب


 والأحد عشر مـن ولده المعصومين فالأمئل، وبالأحرى الشورى القدسية بين الرعيل الأعلى أحكامياً وسياسياً لإدارة أمور الأمة على ضوء الالكا الكاب والسنة

وهب هـم الأصفياء، أتم نعمته عليهم، فمن هـم (آلك يعقوب" بجنب هؤلاء الأربعة الطاهرة: إبراهيم وإسحاق ويوسف ويعقوب؟ علّهم يعقوب ومن معه من نسله، نبياً وسواه، أو سوياً على صراط الحق وسواه، فلا يعني إتمام نعمة الرسالة على آل يعقوب ونـ وهـم إلمرائيل وينوه، أنهم

 في أشخاص الرسل الإسرائيليين، ومن نم على المرسل إليهم الأُول وهم آل اللّ





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائدة، الآية: ب. } \\
& \text { (Y) سورة الجاثية، الآية: } 17 \text { (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة مريم، الآية: هـ }
\end{aligned}
$$

يعقوب في إتمام النعمة هم الأنبياء الإسرائيليون من يوسف، وموسى وعيسى
 المؤمنون منهم، ومن تمّ الكافرون حيث اتجهت إليهم وإن لم يتجهوا . هذا إجمال عن أحسن القصص، وهنا يسدل عليه الستار إلى مشهد . التفصيل




















: (6)


 كيرة في حظيرة الصدّيق مع إخوته الحاسدين عليه الحاقدين. . نرى هنالك آيات قدرته الرحيمية على من أخلص له، فكلما كيد كيدّ من إخوته ومن السيارة ومن العزيز وامرأته أمّن هو، كاد اله الش له عليهم بعكس ما

وبجنبها آيات نقمته وإذلاله على من يريدون بمن أخلص اله سوهاً:

وبينهما آيات عزته في عبده إذ لم تحوّله مضادات التحولات ات فير فهو في السجن كما هو على عرش الملك، وهو في قصر العزيز كما هو في الجبا له سيرة واحدة، واتجاه واحد صامد رغم مختلف الصور والظر الـروف المتهافتة

 في طيّات الآيات، . . آيات للسائلين:
$\qquad$
Y) سورة يوسف، الآية (1)
(Y) سورة يوسف، الآية: ع (Y)
(r) سورة يوسف، الآية: •0 (Y)

: (雨
قولتهم هذه لا سواهما تلمح لمسسرح من مزيد الحب من أبيا أبهـم ليوسف وأخيه، ولو كان الحسد الباعث لما انبعثوا هو من تلك الرؤيـا لـا لكانت أحق بالذكر بلاغة في ذلك المسرح، ودون ذكر لأخي يوسف إذ لا تتشمله رؤياه،
 رؤياه لكانت أحرى بذكرهم الياه فقط، وأدعى أن تلهج ألستهم بحقدهم. فإنما ملامح الحب - نقط - ومسارحه أو مصارحه هي الباعثة لقولتهم هذه وفعلتهم، ولا سيما أن الحب أصبح يزيد - بطبيعة الحال - لمكان

.



 بعضنا لبعض فإن أمنا واحدة، ولأنا ككرة وهما قلة، فنحن - إذاً - مجمورئ



 أكثر منا.
 ليس لهما دور فيها إلَّا أكلاَّ وكَلًّا ، فلماذا - إذاً - هما أحب إلى أبينا منا،

وهذا ضـلال مبين عن صراط الحياة البيتية والاجتماعية، مهما كان أبونا نبياً مهدياً في اللحياة الروحية.

أترى أن ذلك الحب الأبوي الزائد كان - فقط - لأنهما صغيران؟ وهو

 استندوا في ضلال أبيهم المبين إلى كونهم عصبة، فهو ضهلال مبين - إذاً - الان
 الصغير، ولا يتوقع لنفسه حب الطفولة كما للصغغير، إلًّا إذا غرب عقله اللا وطفلت نفسه وهذه مهانة بارزة . . وكلّ يذكر طفولته ورجاحة المودة الأبوية فيها، فليسا هما بدعاً من الإخوة الأطفال ينحو نحوهما الوالد الر الرحيم ويحنو
 الضهلال المبين! إنما ذلك كان حباً زائداً فوق رحمة الطفولة، حبٌّ يكشف عن لباقة زائدة فيهما ومستقبل زاهر ليس فيهمّ، حب دائب المزيد من عمرهما، ولا سيما يوسف لمكان ريمان رؤياه تلك التي أوّلها باجتباء
 مما يلمح بدوام ذلك الحب دون زوال

فقد كان حباً يتخطى رحمة الآباء على الأطفال، ويحلِّق على كل حب في


 الذي يجعلهم يحسدونهما، لـحلّ المكيدة في قتل الأحب منهما الحا أتراه كان بإمكانه إخفاء ذلك الحب اللائح في مقاله وحاله وأفعاله، ، ولكي يحافظ على محبوبه، كما هو الأصلح في الحفاظ على المحبوب؟.

كلّا حيث الحب يلمح ويرشح مهما كانت الحانطة على إخفائه، ولا سيما في حضن العائلة، فالحب المترسب يتسرب، كما الكوز يرشح بما

أترى - بعد - الضهلال المبين هو ضهلالّ في الدين؟ والبِيّن من طيات محاوراتهم طول قصصهـم أنهم كانوا من المؤمنين، معترفين أن أن أباهم من النيين، فكيف - إذاً - بالإمكان أن ينسبوا أباهم إلى ضهلال مبين في الدين؟ إنما هو الضالال عن صراط الحياة الظاهرية، والمصلحية العائلية، أن






 تصريحات بطيات الآيات أو تلويحات أنهم كانوا من المؤمنين، وليسوا هم




- ${ }^{(1)}$ (4is)
 انبساط في سهولة، ويستعمل كسراً في ولد الولد الاند لأنه انبساط من الان النسل،


أَمَتًأَّه( (1) ولم يكن ولد يعقوب لا أسباطاً ولا أمماًا وهب أن قيلة النبوة
 الايمان: أو ليس المؤمن برسول إذا هتكه خرج عن الإيمان، وارتد عن كتلة
 هي أسوأ هتك وأنحس مسّ من كرامتهم! بل هو بالماك ضـلالاً في الدين، حيث الدين يحلّق على كافة العقائد والأعمال، فلم يكن يوسف وأخوه أحب إلى أبيهم منهم إلًّا قضية الدين، والضهلال لهم على أية حال الِّل خلاف




ولكن كل ذلك لا يثبت عليهم الكفر الصُّراح، إلًا جهالة في الدين، ونقصاناً في اليقين، ولٌن ارتدوا بذلك، فقد استغفروا الله بعد كما استغفر لهم يوسف ويعقوب، والمرتد عن فطرة لا تقبل توبته، فكيف استغفر لهم كما استغفروا هم أنفسهم، فلم يكن بذلك الارتداد الكافر، وإنما عصيان عظيم، عظيم على جهالة بشأن النبوة السامية! بزهوة القوة العصبة ودافـع الحسادة .

هؤلاء الإخوة العشرة العصبة لم يتحملوا ذلك الحب المتميز ليوسف



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأمراف، الآية: •17. }  \tag{1}\\
& \text { سورة ص، الآيتان: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة ص، الآلآنان: AY، AY، }  \tag{r}\\
& \text { سورة يوسف، الآية: } 90 \text {. }
\end{align*}
$$

لقد نزغ الشيطان بين يوسف وإخوته حيث بزغ في حلومهم استغلالاً لذلك الحقد الركين، حيث على وغلى في مرجله وانتقل من سهله البادي


تقبّلا منهم فتقلباً إليهم:

: صَلِّهِينَ
وهذه مؤامرة نانية في المؤتمر الذي عقدوه على ما حقدوه، والرأي


مهـما اختلفوا في شاكلة أمرَهم الإمر قتلاً أو طرحاً له أرضـاً بعيدة لن يصلوا إليه ولن يصل إليهم:
 يغيب عن بصره يغيب عن قلبه وبصيرته، فيصبح قلبه خالياً عن حبه فارغاً
 إلى صالحكم العائلي ومحضن الحنان الأبوي دون مُعارض فيه ولا مُشُاغب .






(1) سورة يوسف، الآية: 1•r.

سورة يوسف، الآيتان: 4X، 4V.

الفرقان ني تغسير الثرآن// الجزء الرابع عثر



-理




 $\qquad$ ;
 التوبة، نم ولم يتوبوا من قريب، ولكن الله تاب عليهم لـما استغفر لهم يوسف وأبوه.
 يصلح استقلاله ولا مساواته لمعناه، وليست التوبة نتيجة الجريمة، ولا أنها تقبل في هذه الجريمة العامدة الهاتكة بكل مكيدة حتى على الله، أننا نعصيك نم نستغفرك!


هذا القائل هو أعقلهم وأرحمهم بالأخ الصغير، وأحوطهم عليه، حيث
Ar (1)
(Y) (Y) سورة يرسف، الآية: 91 (Y)
(r) (r)


برتئي بما ليس فيه فوت ولا موت، وإنما نفي عن محضن العائلة لـ ولـيَّلُ لَكُمْ وَجْ أَبِكُمُ . . . الحاصر، فالى الرأي العوان بين القتل والطرح
إنه يبدي رأيه بكل حائطة، لأنه - فقط - واحد من العشرة، لذلك يبديه


 التصميم في نفيه كأنه لا يرضاه، فإن كان ولا بد لا تقتلوه وألقوه. . فبالفعل - وقبل أن يجمعوا في أمره - هم مجمعون على آن يذهبوا به، وها هم أولاء يحتالون على أبيهم كيف يستلبونه منه.
 غيابة، هي ممر السيارة، مهما كانت جب القدس أمّاهيه.
 الكثيرة الماء البعيدة القعر، وهي التي وجد الي وغيابة كل شيء قعره ومنهبطه، أترى جب يوسف هي الكئيرة الماء البعيدة القعر فألقي في قعرها؟ وهذا أقرب إلى قتله من طرحه أر أرضا يغرق في قعرها دون ريب! بل هي اللقريبة الماء الجيدة الموضع من الـين الكلاءه، حيث يقصدها السيارة لنزح الماء، وليست مطوية سوية بالأحجار فلا يمكن المككوت في خلالها، إذا فغيابتها ليست قعرها إذ يُرى فيه ويظهر دونما غيب، فإنما غيابتها مكان يمكن المكوت في خلالها، فلا يُرى الماكث فيه،
 إلَّا نفياً عن المحضن

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الرابع عثر

القاطع للمارة، فليس إلًّا في هكذا جب وغيابة.
 ولكنما الإلقاء فيها إلغاء عنه. وعن التقاطه إلًاّ ميتاً بغرقه، أم مصـدوماً مكسوراً، ولكنه لا يسطع بوحدته أمام الباقين أن يحوّل قتله إلى إبقائه
 حلومهـم فيحيدوا عن إلقائه إلى جعله كما يحيدون عن قتله وطرحه وكما
 تناسب الجعل دون الإلقاء، وهذه حصيلة طائل الشورى وفيها عاقل، بعد ثالوث القتل والطرح والإلقاء، أن يجعلوه في غيابة الجبه، والشر النر في طائل الشورى - إن كان فيها عاقل - يبوء إلى أقله، والخير في طائلها إلى أكثره،


الصواب، وأقله محظوراً في غير الصواب


 الـمراعي، والجهات الخخلوية المـرتادة، حباً له وخشية عليه، و ولمَا لكَكهِ استجاشة لنفي هـا الـخاطر الملـحوظ من حيطته الدائبة عليه، ورقابته المتواصلة له. فهم - إذاً - يلتمسون منه في حوار قاطعة طائلة - وبكل حائطة - أن



كما تصرح - بما رأى من رؤياه، وَيكأنه على حبه إياه يبغضه فيهدره(1) نم البئر المطروح فيها حسب التوراة كانت فارغة من الماء، والسيارة لا شأن
 في التوراة، نأتي في الهوامش بتصريحاتها مقارنة بالقرآلن طوال القصات التصة ومئل ما في سائر القرآن كما تقتضيه مجالاته في
هنا الإخوة يحتالون بكل ما لديهم من إمكانيات ليذهبوا به، راسمين مربعهم الكائِد ليستلبوه منه : 1 ( Y Y Y Y Y



 المحتملات غير الآمنة، ثم في كلٍ من نصحه الدائم وحفظه معهم تأبيدات










 البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء؟!

ثلاث، تصد كل منفذ في تأبّي أبيهم عن إرساله، اللَّهم إلًّا (إنه ليحزنني
وآخاف.... . . وهو رد بطريق غير مباشر :

: غَكِلُون (1) (
إنه على علمه بميدهم في يوسف وكيدهم، لا يصارح إخوته بعدم أمنهم
 متينة مكينة ألا يصارَح العلدو بعدائِه كيلا يصـارِ أو أو يزيد في عدائه هياجاً فيما اعتزم، في سياج عما اعتزم، وحائطة على ما اعترم.

 يَأَعُلَّهُ الْتِنْبُ يرجعون، فإنهم - ولا بد - سوف يبحثون عن علر، فليكن : أكله الذئبـ،

فقد ا(اَربب يعقوب لهم العلة اعتلوا بها في يوسف||(1)

 آلْذِنْبُ تلقينّ للكذب حيث الذئب لا يأكل الإنسان وإنما يفترسه، وحتى إذا يأكله وكما يروى عن النبي


الذئب|"( ${ }^{\text {( }}$



 لعاذرة، حائطة لكي لا يقتلوه ويكتفوا في أمره بأن أكله الذئب من أخرى، الاني،
 قضية اللدوران بين واجب كبير ومحرم صغير، بل ليس محرمأ على أية حال





عليه.

من كرامة الُُصبة في الإخوة، ورحمة الأخوّة، فرموا رميتهم الأخيرة:

 خسارة في الأخوّة بين الإخوة العُصبة، فنحن - إذاً - خاسرون كل شيء؛ فلا نصلح لكبيرة ولا صغغيرة، فلا نصلح لحياة كريمة، فإذا نغفل عن الخا لان لنا
 فكيف ندير - إذاً - شؤوننا وشؤون العائلة. وذلك في الحق تهديدُ أكيد لتهدُّم العائلة إن كان أبونا



(1) سورة يوسف، الآية: IV.

ونحن حضورٌ وكلُّا عليه عيون! أم كيف نغفل عنه وهو أخونا وأمانة أبينا! وأمنية عائلتنا! وهكذا يستسلم الوالد الد الرحيم الحكيم





 الجب حيطة عليه، ولانهم كانوا مصممين على أمرهم الإمر وما كان له اله بينهم





الحاقدين على يوسف الصديق (£)
والإجماع هو العزم الحاصل عن شور، فالآن وقد ذهبوا به لتنفيذ المؤامرة النكراء، وقد جعلوه في غيابة الجب، وهيمن عليه كل بائسة يانسة،

سورة يوسف، الآية: 1A.

سورة يوسف، الآية: 19



 أنت يوسف أتاه جبرئل فأخبره بذلك.

الآن يأتيه - لأولل مرّة - الوحي الحبيب: أنه ناج، نم ينئهم بأمرهم وهم لا
 المروي عن الرسول فقال: يا غلام من ألقاك في هذا الجبب؟ قال : إخوتي، قال: ولِّمَّ قال:




 مصر من حيث لا يحتسب، فقال النبي الا

دعاء المصطفين الأخيار (1)





أشده ولكي يصلح لمراودة جنسية.

 أن تجعل لك من أمري. .. وفي أمالي الصلوق بإسناده إلى أبي بمير تال قلت لابيه عبدا لما صار في الجب وايس من الحباة تال : اللهم إن كانت الخطايا والدنوب مندك فلن ترنع لي صوتاًّ إليك ولن تستجبيب لي دموة فاني أسآلك بحق الثيخي يعقوب فارحم ضبغه واجيع بيني ويين نتد علمت رتنه علي وشوقي اليه.

$$
\begin{aligned}
& \text { YY (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$



هنا نودع يوسف في غيابة الجب في تصارع بين ظلماتها وأموالها وبين نور الوحي الأمين، لنرى بماذا يرجع إخوته إلى أبيه وما هي ردة فعله :




هؤلاء الإخوة احتالوا من قبل كل الحيل لأن يذهبوا به، والآن هم في احتيالات لتغشية أمرهم الإمر على أبيهم، وأنَّى ينجو الكاذل الْالِّب ويفلح، ويكاد
 متسرعين في اصطناعه كما تسرعوا في استلاب يوسف من أبيه، فالتقاطهم الما

 يوسف وهم يستبقون؟.
 منهم أن يتحسسوا عنه فورهم، حيث العشاء ظلام لا يبين، وخطر أخطر من ألم

 نداءٌ تجمعهم ويوسف في أخوّتهم من أب واحد، وتستجيش رحمة الأبوة



 ويوسف الطفل الذي لا يسطع مصاحبتهم في سباقهم كيف يسطع مقاتلة
 يصدقهم أنّه أكله الذئب؟ وهذه كلها وصلا آيات بينات لكذبهم المختلق الجاهل، دونما تفكير سدآ لثغراته، وصداً عن تهماته.


 تنازلهم، لها موقعها في تشكيك يعقوب لأقل تقدير، فبطبيعة الحال أنت



كاذبون
 لاختلافه عن دم الإنسان، وليس في نفس الدم أثر الافتراس، بل هو هو نزح والقميص السليم غير الممزق شـاهد ثالث أنه دم كذب فـهـم تورّطوا بفعلة واحدة في ثالوث الكذب.
 تجسيد للكذب، حيث الدعوى التي علّقت به كانت في غاية الكذلب، وعلى
 وايا يوسف لقد أكلك ذئب رحيم، أكل لحممك ولم يشق قميصك|"(r) فما



$$
\begin{equation*}
\text { سورة يوسف، الآية: } 7 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

 لما أوتي بتميص يوسف إلى يعقوب نقال: اللهم . المصلر ني المجمع وروي أنه الثقى توبه على وجهه وتال: با يوسف . . .

قميصهه" و(اعلى" منا تلمح أن الدم كان بظاهر القميص دون باطنه، مما يؤكد كذبهم، حيث الافتراس يدمي باطن القميص قبل ظاهره، ولا يبقي على قميصه إلًا ممزقاً مخترقاً .

فقد أدرك يعقوب من دلائل الحال، ومن شـغاف القلب، حيث القلب
 الحاسدة سولت لكم وزينت أمركم الإمر وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعاًّ

 عليه باله، دونما شكوى إلى غير الش، ولا استعانة بغير الشه.
 يفعل ما يشاء، فإنه ظلم ذو بعدين، فإنما هو استقامة في القلب، وحن وحفاظ على النظام النفسي من التبعثر، وانضباط للجمعية الداخلية من التفرق والتمزق والتعثّر، وعدم الخخروج عن الاعتدال بحق الها وحق الناس، حينما تكلُّ الأسباب عن دفع النازلة.
 نائبة، ونازلة تلو نازلة، قد تربو على أهل النازلة، كمن لا يملك نفسه عند هياج النوازل فيقول في ربه ما لا يُحمد، ويفعل بععاد اله ما لا يجّا لا

تم وذلك الصبر منه جميل ومنه غير جميل، كمن يشكو بلواه إلى غير



 الصبر الجميل؟ تال: ذاك صبر ليّس فه شكوى إلى الناس .


فيا له، ما أصبره على فقد يوسف، إذ لا يجابه إخوته إلا بـجميل


هو اله، أستعينه عليكم فيما تصفون. .
هذا يعقوب القرآن في صبر جميل، ولكنه في التوراة يمزق ثيابه ويضع مسحأ على حقويه قائلا: إني أنزل إلى ابني نائحاً إلى الهاوية مصدقاً أنه

افترسه وحش رديء. .

رؤياه، والنوح عليه إلى الهاوية كأنه مفترس تجاهلاّ عن تأويل رؤياه؟. لحد الآن حققوا ما حسدوه، نم وما ليوسف المحسود بعد بعد ذلك الحقد الحقود؟ وبعد أن رأى رؤياه فأكرمه أبوه أكثر من الإخوة.

سورة يوسف، الآية: A7.
سورة يوسف، الآية: AY.









 على ابنه أياماً كيرة فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى اذ يتعزى وقال : إني أنزل الثي الثى ابني نائهاً إلى الهاوية ويكى أبوه.

إنه في مرحلة ثالثة يصبح سلعة وبضاعة بثمن بخس دراهم معلودة، من




السبع وكلها رزايا في مختلف القضايا! !
ومن هنا يسدل الستار على يعقوب والإخوة، عيادة ليوسف، وعوداً مريعاً إليه في الجب، لنرى وعد الله له في وحيه :



 المعبدة، حيث يُبحث عن الماء والكالاء، وهو تأييد ثان أن النـي





 أترى من هم الذين أسروه وشروه، أهم إخوته؟ وقد أسدل الستا
 يشروه بئمن بخس! أم هم أسروه بضاعة والسيارة شروه؟ كيف هم يسترونه والسيارة يشرونه بدل أن يشتروه، نم يشروه في مصر ! أم


 عليه ملامح الحرية دون أية لمحة من الرقية، فلذلك كله تُشرى هله البضا ملياء
 يوسف بين أبويه مكرماً نم صـار عبداً حتى بيع أخس وأوكس الثمن تم لم

والبخس هو نقص الثيء على سبيل الظلم، وذلك ظلم بالغ من السيارة بحقه بعد ظلم إخوته، فإن ملامح الرقية فيه منفية، ومظاهر الحرية نابتة، ولم
 ولماذا بثمن بخس إذا هو رق؟ مظالم بعضها فوق بعض. والدراهم هي النقود الفضية، والمعدودة مي الخفيفة حيث الثقيلة توزن ولا تُعد، وهذه قلة في قلة، قلة في أوزانها، وقلة في أعدادهِ


ومسٌ من كرامة، وهذه نهاية المحنة الأولى في حياة ذلك النبي الكريم. يتنقل من محضن العائلة، إلى الجب بأيدي أثيمة من إخوته، نم
 من مصر، يد طامعة فيه:





هذه حلقة ثانية من حلقات القصة، يصل فيها يوسف إلى مصر ويُشرى بثمن بخس دراهم معلودة، ولككن الذي اشتراه يتوسم فيه كل خير على صباه الاهِ حيث الخير لايتح في الوجوه الصباح، وبخاصة حين ترافقها الأخلاق الملاح. فرغم أنه اشتراه بئمن بخس، يراه تميناً لائحاً فيه كل بصممات الخير، متحلاز عن كل وصمات الشر، ولذلك يوصي العزيز عزيزته فيه بكل خير :
 العزيز ذي السلطة والجبروت، فضلاً عن أن تتصدى إكرامه سيدة البلاط، البعيدة عن جزئيات الأمور وسفاسفها، وهي هنا تتصدى إكرامآ لمثيانواه،
 فقط - في مأكل ومشرب ومكام الِكرام وملبس ومنام، فليكرم في ذلك البيت بقمة الإكرام، لـدل كأن السيدة خادمته والسيد خادمه، فهو - إذاً - أعز من

 اللمناصب، أم - وبأحرى - نتخلذ ولداً يرثنا، إذ لم يكن لهما ولدا ولد، وهذا الغلام أحرى من يُتخذ لهما كولد.

وحق للعزيز أن يتفرس فيه تلك الفراسة العالية، إذ كان ذا جمال قمة يبهر الأبصار، ويُوله ذوي الأبصار، لطيف الـحركات، مليح اللمحات،
 كَيِيرٌ ا! فضلاً عن العزيز والعزيزة.
 رئيس الشرط آم رئيس الوزراء أمن ذا، هذا اللذي له العزة الوحيدة، غير الوهيدة، في مصر، وعلّه الملك، أم ولي عهلده، والممكخّن هنا، المككرم متواه في ذلك البلاط، هو - دون هوادة - ممكنَّ في كل البلد.

هذه ظاهرة الأمر، ولكنها محنة من ناحية أخرى جارفة لا يقف لها إلَّا

 العزيز، نم نسوة في المدينة، هو جو المحنة والبلاء، إلَّا لمـن رحم اله وعصم.

ذلك، ولكن التمكين المكين في الأرض، وإيتاء الحكم والعلم، يتطلّب

 حيث التأويل كان السبب الأخير لنجاته، واحتلال عرش العزة والملك

إخوته أرادوا عليه أمرآ، والسيارة أمرآ، والعزيز ثالثيأ كلها في ثالونها




 أمره تعالى، فلا غالب على أمر يوسف إلا الشا
وهذه بداية تمكينه في الأرض، كوسيلة لتمكُّه بعد ردح، ولمّا انتّا التصب


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text {. } V \text { : سورة الروم، الآية، (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الطلاق، الآية: بـ }
\end{aligned}
$$



 حقق الله تعالى فيه من أمره، كإيتاء الحكـم والعلم أمّاذا من مكانات روحية ومكرمات بجانب المكانة الزمنية.








 نَصَدَقَتْ وَهوَ ِينَ آلكَذِبِينَ









وَلََكُنَا هِنَ الَمَّغْرِرِنَ



ظل يوسف الصديق يترعرع، وفي خدمته العزيز والعزيزة، فقد دخل عبداً خادماً، وظل سيداً مخدوماً.

والأَشد جمـع الشَّدُّ، وأقله ثلاث، شد العقل والجـسم وشد الرشد
 شروطها - لإيتاء الحكم والعلم، ولأن الأنبياء أكمل الخلق خلق القاً وغُلقاً، فالمعني من أشدهم دون قرينة، هو بلوغ خمس عشرة سنة، نمّ منم من الأشد


 كان الأشد فيهما كما في بوسف، نم ولا يعقل تصبّر امرأة العزيز في في غريزتها المتعطشة الطائشة بعد بلوغ الحلم الى ثلانين أو أربعين وقد مضى شطر عظيم من نورة الجنس فيهما! وللحكم المؤتى والعلم درجات حسب

 حورل الأشد.
 (Y) سورة الاحقان، الآية: 10 (Y)



وقد يؤتى الحكم دون نبوة ولا كتاب كما في طالوت حيث أوتي ملكاً يحكم به على شعب إسرائيل، ولكن لا نبوة إلًا ومعه حكم شـ شرعي وقضاء





 كطالوت وأيمة الدين المعصومين



إحسانهم دونما فوضى جزاف! .
نم كل قبيل من الإحسان يتطلَّب حكمه وعلمه وفقهه، من إحسان العقيدة والأخلاق، والسيرة والسلوك، والعلم والفهم أما ذا من درجات ونات الإحسان، فالمؤتى حكم النبوة وعلمه هو المحسن بما يصلح لها، ولكن

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) سورة آل معران، الآية: V9. } \\
& \text { () (1) سورة الالنعام، الآية: } 19 \text { (1) } \\
& \text { سورة يوسف، الآية: •ع. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ليس كل من أحسن بالغاً ما بلغ يُؤتى ذلك الحكـم، فإنه كسبي كظرف
صالح، وانتصابي كما يراه اله في كل زمن حسب حاجة المرسل إليهم.
ومن حكمه الموهوب تمكينه في الأرض يتبوا منها حيث يشاء

 والعلم المعلومان من طيَّات القصة، كحكم النفس إحكاماً لها وتوطيداً أمام
 الحكمة النظرية، حكمّ عليم، وعلم حكيم يجتمعان في هذا النبي العظيم

وعلى أية حال فكل حكم بالغ وعلم سابغ مي من مخلفات النبوة الـا
فالحكم هنا حكم الهُ والعلم علم اله لا جهلَ يداخلهُ ولا باطل يزل يزاوله.




 هنا تبدأ حلقة نالثة هي أخطر الحلقات وأبلاها، وأخطر من هدر النفس


$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) سورة الشنح، الآية: 0. } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) سورة يرسف، الآية: Yع. }
\end{align*}
$$

$\qquad$



 ومُلكتها، مـما تزايدهـا سلطة عليه وتأمراً، وتزيده عجزاً عن الـو المقاومة

وتذمراً.
وبطبيعة الحال في يوسف، وهو في بداية الحلم وقوة بالغة في فورة الجنس وتورته شاباً في غليان الشهوة وفوران الشبق، في بلاط ملكي لـ فل كل
 الحال شابة جميلة تائقة في غرامها، متزينة - على جمالها - بأرقى زينها ، متدللة متغنجة تتوق إليه نفسها، مشغوفة بحبه، ، والهة تائهة في وصالـيالها فائقة الجمال، عزيزة العزيز، عشيقة والهة تتوق إليها النفوس، فتانةٌ رنّا ونانة حنّانة،

 لهوة ولا لحظة، فهي هي التي تراودها عن نفسه، مـما يزيده إليها هوّى،



 وهي تملكها فتفعل ما تشاء.

فقد احتالت له مراراً وتكراراً في قولة وفعلة، مراودة إياه عن نفسه رغم تمنّعه وتمعنّه فيما تهوى، فلم تنجح لما تهوى فإن نفسه كانت مربوطة متعلقة
(1) سورة يوسف، الآية: بr.

بعصمة إلهية مطمئنة باله، راضية عن الله مرضية عند الله. فكيف تراود عنه؟


 أبواب، فلا يكمل الهدف - فقط - بإغلاقها ما دامت أبواب الأعذار باقية



 أنها من أُسماء الصوت العُجاب وتد تعني هاه هاه! ويلك ويلاك! مِن ذلك

 الطانلات الغائلات، إلًا كلمة تكلمها، وتفتح كافة الأبواب التي غلقِّها :
: إنه في هذه المرحلة التائهة الحساسة لا يسايرها في معاذ ليقول : معاذ


 وسوف يكون، نبيّاً وإلهآ في الله، متَّماً في حب الها ، لا يجلو له جله جمال دون جماله، ولا جلال أمام جلاله. فهب أنها غلقت الأبواب التي كانت بيدها مفاتيحها، فهل لها أن تغلق باب قلبه إلى الله، المليء من حب الها الها الخالي عما سوى الها


فما أبعد قلباً عن قلب، قلباً لامرأة العزيز مقلوباً غزيراً من الشهوات واللّهوات، حيث أُسعرت في سرها كل لهيب إلى علانيتها، وأججت كل نار



وقلباً ليوسف الصديق لا يحن إلَّا إلى اله، وليس فيه إلًّا حب الها متناسياً عن حب من سواه إلًّا فيه، فكيف يعشق امرأة ذات بعل مهما كان لجمالها ومالها من جواذب.



 من بعبد سواه، وكما أكرم موسى في بلاط فرعون.




(1) في معاني الأخبار بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن السجاد قال

 فأفلت يوسف منها في ثبابه نألثيا سيدها . سورة يوسف، الآية: or سورة الطلاق، الآية: 1 .

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الرابع عثر
فهل أخترق عصـمة العبودية، وأظلم ثالوثه، لأن العزيزة يعشقني؟ كلا!
.




 مادياً وكما تهواه! تم المربي أياً كان لا يسمى في منطق الموحدين الم






إن العزيزة لم تقنع بذلك الححجاج، وأصرت على ما تهوى بكل إصرار

 والهم" إرادة هـارمة بهمة عارمة، لولا دافع عنه أو مانع لتحقق المهتم بهـ بها وهمّ وهم الزنا سوء وهي نفسها فحشاء، وهذه العزيزة سيدة البلاط.
(1) سورة يوسف، الآية: (Y)

0• (Y) سورة يوسف، الآلآية (Y)
0• : سورة يوسف، الآلآية) (Y)
(£) سورة يوسف، الآية: YO





 هذه الحلقة الخطيرة هائج العزيزة، مائج الشهوة، فالش يدفعه بيرهان الئ منه فلا يندفع، حتى أخرج شهوته من أنامله، ويرى هيئة أبيه يعقوب في سقف
 الحكيم تؤنُّه وتردعه فلا يرتدع، حتى خرجت شهوته من أنامله، وإلى أمثال



 وتال لامراة سيده: مو ذا سيدي لا يعرف معي ما في اليتي . . ولم يسـك عني شيئًا فيركا


 فترك ثوبه ني يده ومرب وخرج إلى خارج وكاذ لما رأت أنه ترك ثوبه في في يدها ومرب إلى







 بها، فالويل لمن اتهمه وكذب عليه ما التوراة المحرةة منه براها!.

هذه وتلك من الأسطورات النكراء المكراء بحق يوسف الصديق! وهنا شهود
سبعة على براءته بين صديق وعدو وعوان بينهما :










وصـاحبة التقصة نَالثة:




(1) سورة النحل، الآية: 99.
(Y) سورة يوسف، الآيتان: سץّ، عץ.
or سورة يوسف، الآية
M• P

سورة يوسف، الآية: 01
سورة يوسف، الآيتان: YQ، YA.







- لَ
 (


شهود سبعة بين صديق وعدو وعوان بينهما كلهم يشهلدون ببراءة ساحة الصديق من السوء والفحشاء، فلئن كان مؤلاء المختلقون يتبعون كاذباً عدوان


 نُبئ كان يرى برهان ربه والبرهان هو آكد الأدلة وأوضسحها وأثنتها، من بَرَه يبرَه


 علم اليقين - عين اليقين وحق اليقين، فحقه لا يخالطه آيّ شك وبالوا ولاطل، ولقد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآيات: YA-YY. } \\
& \text { (Y) سورة يوسف، الآية: •r. (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

رأى يوسف درجةً من حق اليقين، وكما تطلَّب إلى ربه درجة أعلى منها لـما
 في مرحلة حق اليقين تتحلى حقايق الأثياء دون ستار، منخلعة عن

صورها المستعارة، وكما يروى في إجابة الصديق عن همها(1)
 في همّه بها، حيث القمة القاضية من تجاذب الجنس


 عليه، لا بد لهما من صـرف إلهي - حينما تعجز المحاولة البشرية - وقد
 إلهي بعصـمة إلهية على طول الخطر، فساحتهم من وصمات ات السوء والفحشا براء، وفناؤهم من بصمات الخير والسعادة بيضاء، وفي الحق إن رضا الناس





 الحسن مينك! قال: مها أول شيء يسيلان إلى الأرض من جسلئي، قالت: ما الحسن




(Y) نور الثقلين Y: Y أنه روى هذه الفرية الفريقاذ وكما في نور الثقلين Y : • •Y\& في تفسير العياشي عن محمد =

وهكذا تقول الروايات الصـادقة وفق القـرآن كـما يروى عن الإمام
 لهـَّمَ بها كما هـمت به لكنـه كان معصـوماً والمعصـوم لا يـهم بذنب ولا
(1)
=










 الرضا

 ولقد حدثني أبي عن الصادق شه درك يا أبا الحسن







 الإلهية، فاية الأمر ألا يستجيها ويفر منها كما فر.

فبرهان ربه هو العصممة الإلهية التي يجعلها في مقام الحضور الدائب
 قبله وبعده ومعه وفيهل" وليست المعصبية إلًّا عن جهالة وغفلة، وساحة اللبوة

هذه ثُالوث المـحاولات الإبليسية من العزيزة(1) ليوسف، مراودة عن
 على طغوى من حياته كلها تقوى:

 إنّ هياجها الحيواني المسعر دفعها إلى إعمال القوة في إطفاء الشهوة
 فإدباره عنها .

فالقدّ هو الشّق طولاَ والقطُ هو عرخـاّ، والإلفاء مباغتة اللّقاء خلاف الوجدان فإنه لقاء مقصود محاول، وسيدها - هنا - بطبيعة الحال هو
 للمعنى من أن إإنه ربي" هو الله لا سواه. "(واستبقاءلا يوسف وامرأة العزيز \$آلْبَابِج) الممكن فتحها بعد غلقها، أم يكسرها ويخرج نجياً، وفي ذلك الاستباق يوسف يسرع إلى الباب فراراً عن كيدها وإصرارها، وامرأة العزيز تسرع إليه لتأخذه، والى الثى الباب لتمنع عن الـا فتحها، ولما سبقها إلى الباب أخلذت قميصه إيقافاً له عن الخخروج قضاء الماء
 (1) مي راودته - غلقت الأبواب - وقالت ميت لك.
 والا ستباق، إلى موقف التحقيق في حيرة وبهرة من هؤلاء الثلاثة. لم يكن يوسف في هذه المفاجأة الفاجعة ليسبق العزيز والعزيز العيزة في شيء من بيان الواقعة، لأنه خلاف الشرعة أن تُبدى خطيئة مخخفية، وقضية
 مكيدة قد تُكاد، ولكنما الإيمان قيد الفتك.

ونرى البادئ هنا صاحبة الجريمة، تجد حاضر الجواب بكل مكيدة على السؤال الذي يهتف به المنظر المريب، ولكنها بصورة عامة قد تحافظ فيا فيها على عشيقها الذي شغفها حباً، علّها تصل إلى بغيتها فيه بعد ردح من الزينه
 لم بكن لها فيه هوى لقطعت في حكمها بقتله، أَفتَى مملوكاً مؤتمنآ على البلاط مكرماً مثواه، يمس من كرامة صاحبة البلاط؟
 المسجونين" اللائح في ردح بعيد من الزمن، ومن ثم تم تبين منها أن حكم



 سبيل في صرفه عن مؤاخذة يوسف تلك الصعبة الملتوية القاضية عليه. أترى يوسف البريء هنا يتفجر فيفجر في الجوابه، ويخرج عن نجد
 يدنسها أكتر مما كانت، ولا كما كانت، حيث اختار من ثالوث مكيدتها
(1) سورة يوسف، الآية: YY.



دفاعاً عن نفسه بأقل الواجب، وليس فيه تأكيد من قسـم وسواه، ولا
 البريء الأمين، لا يقول إلا مراح الحق، دولا دون تشبثات بخلاف الحق .

 أترى العزيز كان مكفوف البصر ليحتاج بيان الموقف إلى شاهد يشهد بما هو مشهود لكل ذي بصر؟ كلّا، ولكن المنظر المفاج المأ ما كان ليفسِ مجالآ لفحص ونظر، حيث يرى مـاحب البلاط صـاحبته في ذلك الك المنظر


 لم يأت بشيء إلَّا دعوى خالية وجاه دعواهـا، وطبيعة الحال قاضية فية أنها القاضية الماضية في دعواهـا، أم - ولأقل تقدير - يبقى الموقف مريباه متردداً.
هنا قد نصدّق الرواية القائلة أن الشُاهد كان طفلاّ في مهده وهو من أهلها(1) وقد كانت شهادة مئلثة: رضيع يشهد، وموا ومو من أهلها، وشهادته (1) في الدر المنور ع: 10 - أخرج أحمد وابن جرير واليهتي في الدلاثل عن ابن عباس عن الني وعيسى ابن مريم ومثلd دون إمناد إليه Y

مشهودة في قميصه، فطفولته وجّهت وجه العزيز إليه حائراً ذعراً ليسمع



 فيها، مرتاحاً بها، نم عطفاً إلى احتمال ثان هو هو المُبُان في المشهود له:
 وبالنتيجة نظر العزيز إلى القميص قبلاً ودبراً ليحظو حظوة من الشهادة:
 أفكان يجرؤ شاهد بالغ من أهلها آن يشهد لغير صالحها وفيها هتفه أم سقوطه عن أهليته؟!.
ولم تكن هذه الشهادة لتحتمل خلاف الواقع، أن تُحمَّل على الموقف
 الموقف الخطير الرهيب، الذاهبب بلب العزيز وبصيرته فضـلاً عن بصره
 ليس لينكلم كلام الطفولة وهو يشهد شهادهادة الرجولة البالغة الغة، نم هو مو من



 وهنا تبدو صورة من الطبقة الراقية المترفة في الجاهلية قبل آلاف من السنين = فانه سيشهد أنها راوتني عن نفسي. . فانطق الش المبي ني المهد ليوسف.

- كما هي اليوم أرقى - تبدو رخاوة في مواجهة الفضائح الجنسية مع تميّل
 في سراع إلى نساء في المدينة!.
 إنه عظيم وجاه كيد الرجال، ولكنهما معاً ضعيفان بجانب كيد الشيطان، تم العظيم عند الناس أضعف من الضعيف عند الها الها تم وعظم الكيد منهن من قالة العزيز، ولا يرد عليه القرآن لعظمه نسبة إلى الرجال، لا على أية حال!

هل الحاكم هنا بعد الشهادة هو الشاهد؟ (وَشَهِهدَ شَاهِدُهُ دون حاكم
 في فتاه والعزيزة! فهو إذاً ليس إلًا العزيز يبدأ بيوسف المنتصر المحكوم له في المشهد كملتمس منه، ألّا يذيع
 ما دامت العزيزة أميرة سعار الشُهوة، وقد تتكرر منها المراودة فتفشو، ألما

 لتستغفره عن ذنب، أم كان هو مؤمناً ليأمرها به؟ وطبيعة البلاط وجوّه التميع واللّامبالاة حتى في المسلمين فضلاً عن بلاط الفراعنة المشركين ! . أم أمرها أن تستغفر العزيز نفسه لذنبها؟ وماذا يفيده وكيدها عظيم! ولو كان في الحق ذنباً عندهما لكانت هي البادئة في استغفاره قبل أمره! . علّه بمناسبة الموقف هو طلب الغفر الستر على ذنبها، وهو ما يستوخم
(1) سورة النساء، الآية: V4.

عقباه، أن تحاول في ستره والحفاظ عليه كما تستطيع حتى لا يذيع، أم
 تراوده؟ وعلّهما معاً معنيّان، وفي مناسبة الموقف هما سيان.
 ضـمن خطايا الآخرين رجالآ ونساء، أم إنهم الطبقة الأرستقراطية من رجا
 أخرى انها كانت مستمرة في مراودتها في سترة ملحة، حيث كان حتحا حتحسا

 تدل على ذلك الاستمرار المكّار الجبار، فهو ضـمن ما يحكم عليها بالخطاء بحكم لها أنها ليست بدعا الأه في الأخطاء التي هي طبيعة الدجو في البلاط،

 فإنما كانت تتستر وتتصبر تفتشاً عن مجال لائق مقبول لمراودتها حتى لا
 وعلياها! !
وهنا يسدل الستار على مشّهد المراودة، ولكنه لم يؤنّبها أو يعاقبها ، أم - ولأقل تقدير - يفصل بينهما، فتمضي الأمور في طريقها ، مما يدل علـا على
 في كل تقصير وقصور، ذلك وإلى أن تسرّبت القصة إلى نسوة في المدينة:


(1) سورة يوسف، الآية: •r.

الفرقان في تغسير القرآن// الجزء الرابع عـر
هنا لأول مرة نعرف رسمياً صُراحاًا أن المرأة هي امرأة العزيز، والذي




نم واوَتَالَ آلَّلِكُكُ . . .
 غير حقيقي؟ وتأنيثه على أبة حال حقيقي! أو لأن تقديم الفعل يسمع لإسقاط علامة التأنيث كسقوط علامة التثنية والجمع؟ وه وهذا قياس خلا

 الـحقيقي قبله منا يؤخذ قياساً مطرداً في أخرابه، دون إصغغاء إلى سائر الأدب!.

أم اضف إلى ذلك المحتمل أن قالة نسوة هنا تجشُّماً على عزيزة البلاط

 والشمس، حيث السباحة العاقلة دون غرق ولا اصطدام هي فعلة العاقل.
 بإمكانهن تلك الرجولة في قالة على العزيزة، وطبيعة الحال فيهن التحسُّد عليها، فلا تحسُد نساء الطبقة السافلة الجائعة عزيز الـيزة البلاطط، ولا يخلا
 مئلها متهوّسات متغنجات متولهات والهات للشهوات واللهوات ات ات يسمحن لأنفسهن تعيير صاحبة البلاط.

وكيف تسـربـت الـقـصـة إليـهـن (راودت)؟ فلأنهن عشيرات العزيزة ورفيقاتها، فالمخالطة المراودة بينهن

 من لفتات وفلتات.
 رواية، وأين رواية من دراية؟ والبيان من العيان؟ وأين هي والفتى المملوك؟ وبطبيعة الحال إذا كان صاحب جمال درال ليس باللذي يفوق جمال الفتيان في جورٌ
 اختلت أحوالها القلبية كما القالبية! فقد شق حُبته شغاف قلبها حتى

وصل إلى فؤادها، متفئداً بيران العشق، حارقاً كلا القلب والقالب! . . والحب الشغف هو أبلغ الحب، فهنا العشق الحب المفرط، وهناك السكر والهيمان، وهنالك الشغف وهو غـنـاء القـن القلب، فقد يعني أن حبه تغلغل إليها حتى أصاب شـغافها وها وها وهو غشـاء قلبها، فأصبحت مساه مسلوبة
 فلا تهوى إلَّا إياه، ولا ترى إلًا رؤِياه، ولا تنظر إلَّا مرآه، وكا كلها إياه، حيث حجب عنلا مراودته، ولا تحب إلا رؤيته، إذ اقد حجبها حبُّ عن الناس فلا تعقل غيرها

 تُتِبنٍ حيث تُبين هي كلَّ ذلك وهو لا يُبين بل لا يبين! .



الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء الرابع عثر
فهبها تحب فتاها شذوذاً في الحب، فلماذا تُبين هي، وأما هو فلا يكاد

 كذلك المبين! وضابطة المراودة الجنسية أن الرجل يراود المرأة التي هي بـمبـلغخه، وتـلـك الـمـراودة فيـها تـخـلـفـات عـلـة، ا - أنـهـا تـراواودا Y Y Y
 قحة، فتصبح فعلتها في قمة الوقاحة.


: إلَّا مَك
 مكرأ وهي معترفة بأصل المراودة، وليس الاغتياب مكراً إلًا التهمة؟ علّه (امكرهن" من جهة تضخيم القحة بغياً منهن لهاه، حَسداً وابتغاء




 مُتْكَّا . . . هو ما يتكأ عليه من كرسي أو نَمرق، متعوّا موّد عليه في بيوت المتـرفين تلك
 حال، إذ كن من نساء الطبقة الراقية المسامتة للعزيز، فهنّ اللواتي يُدعين إلى

مآدب لكل الآمرب المترفة في القصور، ويؤخذن بتلك الوسائل المتميزة، يأكلن ويتفكهن وهن متكنات على الوسائد والحشايا والنمارق كعادة الشرق في تلك الزمن




 دلالة على حضور أنواع الآمكل والفواكه.
 تلك الزمن البعيدة، يصور المدى البعيد، عن الترف والحضارة المادية، . . فيناهن منشغلات بتقطيع اللحوم والحلويات والفواكه، تمكر مكرها إذ

 تخوفاً عن استمرار المراودة، أم وكيد النسوة المدعوات، أم إم إنها أخفته في





 كما رأت فيغيرن من كيدهن اعترافاً بحقها فيه وقد فعلت.


ولماذا لا يكبرنه وقد أعطي حسناً منقطع النظير وكما يروى عن البشير النذير (أعطي يوسف وأمه شطر الحسن|"(1)




 حباً لحد تلك المراودة في مدة طائلة فهن قد أصبحن أثغن منا منها في أوّل




 وأمنين، مناسبة لأدب اللفظ والمعنى.
 في قلوبهن، حيث أثر إكبارهن قلباً وقالباً، لـدد أخطأن الفاكهة وسائر

الدر المتنور \& : IV - أخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن انس
 ومو يصف يوسف حين رآه ني اللسماء الثانية، رأيت رجلاً مورثن صورة القمر ليلة البلر




 بالوجع من نظرمن إليه فلما خرج نظرن إلى ايديهن وجاء الوجع فجعلن يولولن وتا والت لهن :

المأكول إلى أيديهن، حيث قطعنها فاقدات الشعور والأحاسيس، اللهم إلَّلً إحساسهن ليوسف لا سواه، دون أن يدركن إلًّا إياه.
وهذه سنة سارية في الإنسان، أن الروح إذا انشغل عن البدن تماماً فلا يحسّ ما يصاب في البدن، سواء أكان انشـغالآ في اله فأحرى وأتمه، أم انشغالاً في غير الله وكما حصل في نسوة في المدينة. فلقد كان ذلك الإكبار لـحد فقدان السـعور الـمدبر كلبدن، المـدرك

 تقطيع، وصيغة التفعيل هي للتكثير، كثرة في عدد عددَ أيديهن، وأخرى في
 حين قطعن حتى هنيئة رجعن إلى ما كُنَّ فرأين أيديهن مقطعة ا
 من خلق الله، فهن مهما كن مشركات في عبادة الله، ولكنهن في نفس الوقت




 واسعٌ في الملكية جمالآ وكمالآ، خلقآ وخُلقاً، صورة وسيرة، فلو كان بشراً لرأينا مثله، أم انجذب إلى نسوة جميلات متزينات بألاعلى الاعلى الزّين، متزيّات

مكَكُ كِيْيٌ ف .

أترى أنهن رأين ملكاً كريماً حتى ظننَّه ملكاً أو مثّلنه بملك؟ كلّا ولكن

السيرة منذ القديم جرت على أن صورة الملك أفضل الصور كما وسيرته أحسن السير، فضلاً وحسناً فوق التصور، فيمثل به كل حَسَن لا يقدر بقدر، وهو منقطع النظير في قبيل البشر! وهكذا قدرن في يوسف ما هذا بشر إذ لا يرين فيه انجذاباً إلى أنىى البشر وهن وهي في الـي حسنهن القمة، وفي دلالهن

 فوق الإنس، دون تهمة وتحة وفي رغبة الجنس، فكيف تكون الحالة الملكية عاذرة لامرآة العزيز؟

الحق إنه مبالغة منهن في جمال الصورة وكمال السيرة والسريرة، مما يزيد النساء رغبة فيه وشغفاً إليه، لذلك نراها تعتذر به وهن يقبلن العاذرة، وإلّا لانقلب سناد العذر ضده، وقلّب الأمر عليها أشدَّه.


 القليل منهم له مئيل؟

ولكن هـذا تصريح دون معارض وذلك - على أكثّر تقدير - تقرير،

 فعلية هي من الملك أكثر بكثير، وكما في الرسول الأقدس بجسمهه على جبرئيل ليلة معراجه، فضيلاّ عن روحه! فلا تثبت الآية أن الملائكة أفضل من الإنسان، اللهم إلًا في عرف عام فير قياساً إلى العوام.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة التين، الآية: ع }  \tag{1}\\
& \text { N. مورة الإسراء، الآلية } \tag{Y}
\end{align*}
$$

فامرأة العزيز تخلق ذلك الجو العجيب الرهيب كيداً بكيدهن، وجواباً

فلقد كان هذا منهن في كيدها جواباً عن كيدهن حاضرآ، فانتصرت في

 بهرت وانقهرت هكذا في لققاء واحد ولأوّل مرة، أفلا أراوده أنا المسكينة وقد عاشرته طول سنين حتى إذا بلغ أشده :


في ذلك الموقف القاهر والمشهد الظاهر الشاهر تجد مجالآ للاعتراف

 يعاينه، وهو في الـحق استعصصام بالعصـمة الإلهية وهي برهمان ربه، بعد الاستعصام بكل الطاقات البشرية.
وليست هي الآن لتكتفي بهله وتلك، إلَّ أن تنهيها بثالث الثالوث
 الوسط دون اختجال، فلا ترى بأساً من التجاهر بنزواتها الأنثوية مكشوفة،



 يطبّق أمرها كما تريد.

ا'فتاي هذا الذي ربّيته وأكرمته يستعصي أمري وهو من المكابرين، فليسجن إذاً وليكونن من الصاغرين، لكيلا يكابرني بعد فيما آمره.

 أكثر منها فما يصنع - إذاً - يوسف الصديق :


: (170)
تحاشى يوسف هنا أن يجاوبها والنسوة، وانصرف إلى ربه ملتمساً داعياً أن يصرف عنه كيدهن، ففي دوران أمره بين آن يصبو إليهن أو ألصر أن يسجن

ويكون من الصاغرين، هو يستحب السجن دون صبوِ ولا صغغار :

 عبوديته، وهذا سـجن للروح ورقية للهـوى وفيه حظوة اللجنس وحرية الشهوات بضروبها، ولكني رجل الروح قبل الجسم، فما الجسم إلًّا ليحمل الروح في صالدهه .
أتراه دعى على نفسه بالسجن وهو عار أن سبّبه التهمة، ولا سبيل إليه
 فالسجن التهمة أحب إلي فراراً عن واقع العار! .

 ذلك، وعلّه استسلام للرب وابتعـاد عن المـحظور حتى إن قدّر أن

 لا أن قتّر سجنه وصرف الكيد عنه!. وكيف يحتاج يوسف - بعدما رأى برهان ربه فلم يهـم يصرف ربه عنه كيدهن، وفي برهان الرب وهو العصمة كفاية هنا كما هناك؟ ذلك لأن العصمة والقوة القدسية المفاضة على يوسف، ليست بالتي هو



 بكير من الأولى.



 اللهم إلا صرفآ من الهـ
 هن اللاتي يكدنه لحد يكاد يصبو إليهن
والصبو هو تميّل صبياني عن جهل وتفلّت عقل، وصبا يصبو صبوة إذا نزع واشتاق وفعل فعل الصبيان، فإن المكائد الأنوية تصل لحد يطيّر بها



ذلك الـموقف الهَرِج الـمَرِج أن يخصصه برحمة خاصة تصرف عنه كيدهن

 يصرف عنه كيدهن وإن ببلية السّنـ، وهي في نفس الوقت من ألطافه
 لأن يجعل على خزائن الأرض، والسجن - فقط - طريق لهما قاطعة! طوإنَّدُ
 ويستمر صرفه في طياته.

وكيف ينقم بسجنه الذي ارتضاه ابتعاداً عن صبوه إليهن ولأمير المؤمنين
 وكيف لا يرتضي السـنن إن كان ولا بد - لصرف كيدهن عنه، وقد تعلقن به جميعاً ترأسهن العزيزة كما تصرح (امما يدعونني إليه - وكيدهن"
 سواء بالقيلات واللفتات، أو الحركات والتغنّجات أو الاستباقات أماذا من

دعوات مكيدات (r)











ففي هذه الغائرة الحائرة المائرة لا مناص له ولا خلاص إلًّا أن يستنجد

 .
وها هي دعوة الإنسان العارف بحدِّه، القاصر في ملّه وشده، الذي لا


 وهكذا يجتاز الصديق محنته العارمة في هذه الحلقة الثالثة، بعد غيابت الجب وبعد العزيزة، ثم تبدأ الحلقة الرابعة وهي سجنه حتى حين ـ

















(آلِتْجْنِ بِضَعَ سِنِينَ
منا يوسف السجين يجد مجالاً لاثقاً وجواً فائقاً للدعوة إلى التوحيد حين يرى صاحبي السجن بحاجة إلى تأويله، ومما يريانه من المحسنين،

فهل سجن إلًّا قضية الإيمان، فليدع إلى الإيمان أياً كان، وليس السِجن لأمل الهس سجناً لـحرية الدعوة، فإنما هو استـلاب لـحرية الجـسـم حلّا وترحالآ، وأما الروح فقد يصبح بالسجن أروح، وتبرز شفافيته ولباقته أريح
 والبداء ظهور رأي خلاف ما كان، والآيات هي الدالات على براءة يوسف، من براءته الذاتية المشهودة في عشرته، وأن العزيزة راودته وقدّت قميصه من دبر، وكما شهد شاهد من أهلها واعترف العزيز بكيدها، وصرحت العزيزة بميدها في مشهد النسوة، أمّا هيه( آملا

وهذه كلها آيات قاطعة لبراءته وقحتها، مما يجعله يكرم أكثر مما كان، فضلاً عن السجن حيث فيه يهان.

ولكنما الحق الواقع شيء، والمصلحية في الأوساط الراقية والمترفة شيء آخر، يفلون بكل حق ناصع حفاظاً على مصلحية.
فلقد شاعت قصة المراودة في أوساط المدينة ولاكتها الألسن وتلقتها في الأوساط الشعبية، واستطارت - بطبيعة الحال - أكثر مما كانت، كما هي السنة في كل حادثة تدخل قالتها بين الجماهير، فأصبحت حديث اليوما
 سنة تقتدى في كل الأوساط، فإن ذلك الحسن اللني أولَه سَيدةَ البـلاط

نور الثقلين Y: צY\&
 ملى الباب فلما حصاما لم تزل مولعة بزوجها حتى حبسه.

وأقرانها من السيدات، من طبعه ألاً يلبث دون أن يقيم في المدينة بلوى
وفوضى
 حفاظاً على سمعة البلاط وحرمته وحريمه، وبدا للعزيزة وقد كانت تهدده من
 فشلّت وفَيْلت فأصرت على العزيز أن يسجنه بعلما احتالت في تلبيس الأمر





 أيديهن، مما يدل على أنها كادت واحتالت في تعمية الأمر على العزيز لحد

 وسائر أصحاب البلاط، مهما يرأسهم العزيز وترأسه العزيزة، بدا لهم كلهم من بعدما رأو الآيات.

وعل" وُحِينَ هو حين التناسي عن جريمتها، وحين النسيان عنه، وحين استتباب أمر البلاط رجوعاً إلى ما كان قبل المراودة، أم وحين ظهور الأمر بعد إخفائه .

سورة يوسف، الآية: • ه .

سورة يوسف، الآية: 01



 يستجب نزوة الشهوة للعزيزة، أن لو كان يستجيب لكان ألأر ألز من العزيزا وهذه شيمة شنيعة في الأوساط الأرستقراطية والجاهملية، تعامياً عن فضائلا
 والمصلحيات، فالكى حلقة رابعة من حلقات البليات لصاحب الثيم الكريمة والقيم العالية:


: (1) (1)
 فأحدهما ساقيه، والآخر خبازه، ويا لها من معية بارعة تخلق ظرفاً صالحاً



 يد يوسف جميع الأسرى النين في ييت السجن وكل ما كا كانوا يعلمون منالد كالـ كان مو العامل


 سجن رئس الثرطة مند يوسف فرأى رئس السقاة في منامه أنه يعصر خمرأ والآخر أن الْ الطير
 شنغل السابق والثاني بصلبه واكل الطير من لحمد وسال الساتي آن يلكره مند فرعون لعله يخرج من السجن لكن الشيطان أنساه ذلك. . .

لتخلُّص يوسف من السجن، وقد يخصر السياق أمره معهما دون أن يحصره ولأن أمرهـما هو الأساس في تبرزه في تأويل رؤياهـما، وهمـا وما اللذان ران رأياه من المحسنين تفرساً فارساً مارساً من عشرته قلّت أم كثرت فـرت، فأمل الفراسة يتفرسون الإحسان وسواه في صفحات الوسا الأركان.


 المساجين، متوسمين فيه من طيبة، وصلاحاً وإصلاحاً.
 المنام، فهو الذي أراني دون اليقظة، أراني ما كنت فاعله للملك وشا وشاغله

 رائج هائج عن عصر عصير كثير وكما : خبزت خبزاً وطبخت آبرآ، اعتباراً بالمآل، عطفاً له على الحال، وكأن المآل حال قضية تأكد الاشتغال.

 سجين مثله ما لا يرجى من المسيئين وهل يبتدر يوسف بالتأويل، عجالة في إحسانه دنيوياً قبل إحسانه إليهما روحياً وأخرويأ؟ كلّا، فعلى رجالات الـحق انتهاز الفُرص للدعوة إلى الى
 الأوضاع الكاسدة، التي تقوم على حق الربوبية لآلهة الأرض، وإلبطالها لإلها السماوات والأرض! فهل يبدأ يوسف بدعوته تعامياً عما يتطلبان؟ وفيه إبعاد

عن الحق لأنه خلاف غايتهما القصوى! والسياسة الصالحة هنا في الدعوة
 بين الأمرين لكي يبين سبب كونه من المحسنين ليجذبهم إحسانه كما هو . ولكي يُطَمئنهما أكثر مما يريان، يبين موقفه من تأويل، أنه ليس فقط للؤيا، بل وله علم تأويل الطعام:

 وهكذا يدخل يوسف في نفوس صاحبي السجن بكل سياسة وكياسة في





فتحتى لا يظنا أنه خبير بتأويل الرئيا - فقط - في ظنون كسوان من
 بعيداً عن الظنون، ولأنه يزعج المصطاحب الثاني تأويلاً لرؤياه بصلبه، لهلذه


 الذي ينجو يحظو بالإيمان فلا يعد ساقي ربه، ويذكره عنده علّه ينجو من

وعلى الجملة فداعية الحق عليه في كل مجال آن يتذرع لدعوته ذريعة،

 كيانه في العلم، ومن هوامشُه تأويل الطعام فضـلاّ عن الرؤيا، هنا يأخلـ كلامه مجامع الأسمـاع والقلوب، وهنـا ولا يفعل مـا يشاء مـن الهـدى مقلب

القلوب.
فليس السجن لأصحاب الدعوات الرسالية ومن يحملونها من سواهمّ،

 اله عن كل ما سوى الله.
فعبئاً يفكر الطغاة ويحاولون أن سجن الأبدان للدعاة هو سو سـن للدعوات! وهنالك ليوسف مربع من الإنباءات الغيبية، 1 - تأويل كل طعام قبل أن يأتيهما في مئلث الزمان، Y - أين مصلره وأنى؟،






وأما أن تعني الرؤيا فقط فخلاف أدب اللفظ والمعنى (r)
(1) اللر المتور ع: 19 - أخرج أبو عيد وابن جرير وابن المنلر وابن أبي حاتم عن ابن جريج


 المعنى فلأن تأويل الرؤيا لا صلة له بإتيان طعام يرزقانه.

وذلكما العلم الواسع ليس يحصل - بطبيعة الحال - من دراسات


 وحجرها الأساس، نبراساً ينير الدرب على السالكين الـانيا

 " (". . . . . فرغم أنني ربيت منذ الطفولة حتى بلوغ أشلّي في جو الشرك والإلحاد،
 وكفاني موقفي من امرأة العزيز ونسوة في المدينة.



 فتلكما ملة التوحيد، ومؤلاء من دعاته الأصول، فأنا اتبعت ملة مؤلاء


 في العبودية أمّا هيه من مختلف دركات الإثراكاك، من رياء وسمعة إلى عبادة الأوتان ويينهما عوان.



 الخاص، بعيدة عن إفراط أو تفريط، نائية عن تسرب الشرك بدركاته، مذه







 يأخذ في دعوة التوحيد، حيث الداعي إلى الحق عليه أولاً آن يحققه في

نفسه ويينه:

أيا صـاحبي سجن البدن، لـماذا أنتم في سجن الروح وهو أسجن




$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة النحل، الآية: AT. } \\
& \text { سورة الأنعام، الآية: الآ } 171 \text {. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة آل حمران، الآية: } 90 .  \tag{r}\\
& \text { سورة النساء، الآية: 1Y0. }  \tag{£}\\
& \text { سورة يوسف، الآية: PA. } \tag{0}
\end{align*}
$$

والعقل الناضج الذي يتبنى الفطرة وسائر الآيات آفاقية وأنفسية، كذلك لا





وضرورة التوحيد.
فالأرباب المتفرقون الذين لا يملك كلًّ نفسه فضهلاّ عن عُبّاده، ولا يقهر شركاءه فيتوحد، وهي متقسمة الأقدار، مختلفة المقادير، متشاكسة فيها الا هذه المتفرقة المفرقة لا تجدي نفعاً إلًا تبعثراً في الحياة، وتعثراً في متطلبات
الحياة، فلا خير فيها - إذاً - إلًا شرًّ .

وترى كيف تتأتى هنا صيغة الخير وهي أفعل تفضيل يقابلها ما فيه قليل
الخير، والأرباب المتفرقون لا خير فيهم لا كثيراً ولا قليلاّ؟
الخير فيما لا يعدّى بمن لا يعني الأفعل، بل مقابل الشر، فإما الأرباب


 مهما كان فيه فضل .
 اللحياة، ورب السماء ورب الأرض، ورب الشمس والقمر، ورب البحار،


 كأصول الأرباب، وكل متفرقون في عديدهم وربوبياتهم ومربوبيهم، تفرقات

فوق تفرقات، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم
يجعل الهه له نوراً فماله من نور؟



فمن تمم هو واحد في ربوبيته ومعبوديته، كوحدته الـحقيقية في سائر الجهات والحيئيات الذاتية والصفاتية والأفعالية.

واحدّ في مثلث الزمان وقبله وبعده، لم يكن عديداً ثم توحد، كما ليس
 دون بعد ولا أبعاد، ولا حد ولا ولا حدود، وواحد في صفا ولات ذاته أنها عين بعض، وكلها عين الذات دون تعدد إلًا في تحبير اللغات ولات ولا ولا

وعلى الجملة هو واحد في عمق الأزل والأبد والسرمد، واحدّ لا يعدد ولا عن عدد ولا بتأويل عدد، ويستحيل عليه العدد ذاتاً وصفاتاً وكياناً فلن ولا ولا

(اقهاره يقهر التعدد آيآ كان وأيان، ويقهر شركاءه المخلوقون، ويقهر كل نقص وركس، قهاراً في كافة الحقول دون أن يقهر بإشراك أو تنقيص أو

女وَآَزَبَبِ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: 1A. } \\
& \text { (r) سورة الأنعام، الآية: الآلا: }
\end{aligned}
$$


 الْتَهَّارِ


 سُلْطَنٍ


الأرباب المتفرقون التي تعبدون، ما يملكون من الربوبية أمراً

 الدليل والبرهـان، فلا برهـان من الله على ربوبيتها، ولا سلط الـطان العلمم والقدرة، فكيف تشركون باله ما لم ينزل به سلطاناّ، تم عساكر البراهين






$$
\begin{align*}
& \text { سورة الرعد، الآية: } 17 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة إبراهيم، الآية: \&^. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة خافر، الآية: 17. } 17 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: ع. } \\
& \text { سورة إبراميم، الآية: YQ. } \tag{0}
\end{align*}
$$

ووَّلْكِكَ

 ودين ناموس الكون بوحدة النظام والتنسيق الدالة على وحدة المنظم وَآلِّكِّكً

 التوحيد هو الدين القيم، القوي القائم لإدارة شؤون الألأفرا دون تزعزع ولا فشل ولا عوج

 وحتى إذا كان اسم الله فضـلاّ عن الشُركاء، فهي إذاً عبادة خاوية في بعدين هباء: على هباء.

وعبادة المعبود إن كانت لألوهيته في ذاته؟ فإنه هو الله لا سواه! وإن كانت لربوبية معطاة من قبل الشه؟ فما أنزل اله بها من سلطان، وحتى لو كان
 ويوحّد الأرباب المتفرقون في عبادتهم، دون الش! : توحيد الشرك! أن يعبد الشركاء دون اله.

تم العبادة إن كانت طاعة في مصلحيات الحياة، فالأصلح فيها عبادة الله اللذي خلق الشركاء! بل هي الصالحة دون سواها فا فإنهم أرباب متفرقون، قاصرون في توجيهاتهم - لو كانت - وقاصرون في ربوبياتهم المتتخيلة، إذ تفرقت، والحياة الوحيدة المطمئنة ليست إلًّا على ضوّ أَلْهَّارُ


 واتباع أمره وحده، سواء في شعيرة تعبدية أو سياسية، أخلاقية أو ثقافية أو اقتصادية أمّا هيه من قضايا الدينونة المطلقة، التي تحلّق على كافة الديا الحقول الحيوية منذ الولادة حتى الممات.
ولقد رسم يوسف الصديق في هذه المجالة القليلة، بهذه الكلمات القلة
الناصحة الناصعة الجميلة، رسـم بها فيها كل معالم الدين القيم، وكل


فقد نرى يوسف السجين بأيدي المشركين يخطط في السجن ويرسمـ هندسة القضاء على حكم الفراعنة والطواغيت، متذرعاً إليه بتعبير الرويا،



 المدار وعليه الطمأنينة والقرار .
 صاحبي السجن بكل رياحة حال واطمئنان بال حيث قال:


التأويلان ظاهران في تناسبهما مع رؤياهمما، ولكن ترى ما مو موقف

سورة الروم، الآية: v.

هل إنه يلمح بتكذيب منهما لرؤياهما؟ فكيف أهيغيا لدعوته الرسالية


 يكذبه في تأويله لكذبه في رؤياه، دليل لا ما مرد له على



 كذبه أو كذبهما إلَّا كاذبة، لا تلانم الآلآية وساحة النبوة وني ولا علا عدل الربوبية،



 تأويله، وهذا أولى بأدب اللفظ وحق المعنى، دون تحميل علميل على الآية ولا تأويل دون دليل!



 سيما أنه من تعليم الله: (ولنعلمنه من تأويل الأحاديث") فها فلا إن إن الها يظن كما الخلق؟ أم إن النبي يظن فيما يقضي به بالوحي؟



 وقد يعني فيما عناه ظن يوسف أيضآ، حيث العلم الظاهر هو في الحق
 أحكام الشرعة فلا محو فيها إلًا نسخاً، فرغم آن يوسف كان يعلم بما علمه الهل أنه ناج، ولكنه مـما يتحمل المـحو والإنبات فعلّه يُمحى أو علّه يثبت، فلذلك يصح التعبير أنه ظن، ولكن أين ظن من ظن؟ ظن الناجي قصوراً


وقضاه.

 وعلمي بتأويل الرؤيا، علّه يحتاجني فلا يجتاحني ويبقيني على تهمتي في
 الرويا، وأنني كما بينت من النبيين، علّه يغير رأيه : أنني من الخائنين النين والجاهلين ومن الناس العاديين
 الشيطان ذكر ربه؟ هل هو يوسف الصديق؟ وهنا شهادات سبع - كما هناك - في "امم بها" على براءته، وأن الشيطان إنما أنسى الناجي منهما أن يذكره

عند الملك.
1 - 1

(1) سورة الرعد، الآية:

 وهو الآن يعاكسه، فإنما الشيطان أنسى الناجي ذكر ربه، وبالنتيجة وڭفَلِبَتَ فِف

 بضع سنين، والمدَّكِر هو الناجي، وليس الادكار إلًّا بعد النسيان، فليكن
 ظلمه العدو والصّديق .

ب - وشـاهـد نـالـت


 وذلك قضية الإيمان وذكر الرب، دون نسيان لذكر الرب.

 كم أخنه، وهم زجوني في السجن بتهمة الخيانة، ومذا من خلفيات ذكر الرب دون نسيانه، حيث المحاولة في البراهة عن الخيانة ولا سيما عن ساحة النبوة، هذه قضية قوة الإيمان دون ضعفه أو نسيان لذكر الهُ

0 - وشاهد خامس أن إنساء الشيطان لذكر الرحمن من أنحس السلطان على قلوب العباد، وليس للشيطان أي سلطان على عباد اله المخلصين كما

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يوسف، الآية: } 0 \text { ع }  \tag{1}\\
& \text { O O O O O }  \tag{Y}\\
& \text { سورة يوسف، الآية: or } \tag{r}
\end{align*}
$$

 الْمُخْهِهِينَ(1) وإنساء الشيطان من أسوأ السوء وأفحش الفحشاء، لأنه مفتاح كل سوء وفحشاء، أفيزعم مختلقو التهم على يوسف أن ربه كذب فما صرف عنه إنساء الشيطان، أو نسي أنه من عباده المخلَّهِين؟!

 وأزلِّها للأقدام، ويوسف الصديق لا ينسى فيهما ربه، فبأحرى ألّا ينساه في السجن، وهو أحب إليه مما يدعونه إليه! فكيف يتوسل في الخروج عنه دخولاً في سجن النسيان.

V


 النار حيث يقول له: أما إليك فلا ، فكيف يتوسل متّبعه في ملته بفرعون لخلاصه بوسيط فرعوني مشرك؟! نم إن ذكر اله والإخلاص اله الها لا يستوجب

 المحظورين بالنسبة له، فهلّا تجب عليه محاولات متعلدان الِّان مشروعة لإبعاد
 اللهم إلًا لكاجهة أو واجبة أخرى .

ففي الحق ليست قالة الصديق للني ظن أنه نـاج : وأَّكـرُرْنِ عِنـَ

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يرسف، الآية: YE. }  \tag{1}\\
& \text { سورة يوسف، الآية: عץ. } \tag{r}
\end{align*}
$$

رَبِّكَكِ | إلَّا تحقيقاً لأمر الحق بحقه حفاظآ على ساحة الرسالة القدسية من
 كان خروجه من السجن بهذه الذكرى الصالحة فهي وسيلة إلى الشَ خلاصاً له


 وهرطقة مدسوسة ضد ساحة الرسالة القدسية وإن تظافرت به بها الروايات(r) فإنها مضروبة عرض الحائط لمخالفتها كتاب اله!
 التناسي المعمَّد بحقه على ذكر تهمة الخيانة المتداولة على الالكسن، دون أية
سورة المائدة، الآية: ro.
سورة يوسف، الآية: •• . .


 التي تال ما لبث في السجن طول ما ما لبث حيث يتنغي الفقرج من مند فير الهي اله تعالى. وني نور الثقلين يوسف كيف استغات باليخلوق دون الخالق، وعن تفسير العياشي من يعقوب بن شعيب عن ابي مبداله
 متك كيد النسوت؟ فـا حمالك على أن ترنغ رفبتك أو تدمو مخلوتاً دوني فالبث لما قلت في السجن بضع سنين. أترل: ليس في شيء من مذه وتلك أن الثيطاذ أنساه ذكر ربه، وإنما نكاية مليه لما توسل إلى
 إذاً نهي كلها من الموضوعات وضعتها الأيدي الأثيمة الإسرائيلي، فتسربت إلى أحاديثنا
 الساحةّ في كافة الحقول العلمية الإسلامية كيف يعتمدون ملى روايات مخالفة لكتاب الشا ومم يحسبون أثم يحسنون صنعاً؟!

وساطة بينه وبين الملك، أو التمماس عفو أمّا ذا مـما لا تناسب ساحة
 كان أمرأ وراءءه قال: عند الملك، أم
 السجين، وإنما على ربعه والذين استخفهم فأطاعوه.

 ليأخلذ البراءة وهو في السجن، فيكون خروجه عن سجن التهمة قبل هذا

 للملك، وتناسياً تلك الفترة الرحيمة في سجنه مع يوسف الصديق، حيث الصا
 تهمة، ومن مخلفات ذلك النسيان:
 نرى يوسف أن يعود في التوسل، حيث طبّق واجبه الإيماني والرسالي وعل"
 وهو خير الحاكمين، ولم يكن طائل السجن له في باطن آمره إلًّا لصالحه، فعلّه لو خرج قبل بضعه لكان فيه تهدد لبضعه من كيد امرأة العزيز ونسوة في المدينة!

أو علّه تنبيهة له أن ربه هو الذي يذكِّر ناجي السجن لوقته الصالح، دون أن يَذكُر هو بما ذكِّر، فلم يجعل قضاء حاهِ حاجته على يد عبد عبوديته، ولا سبب يرتبط بعبد، وذلك من اصطفائه وإكرامه!

$$
\varepsilon \backslash \varepsilon
$$

## فهرس الجزء الرابع عشر

تقمة سورة يونس

## سورة هود

$$
\text { rq ......................................... V - } 1 \text { : } 1 \text { : }
$$

$$
\text { V. ......................................... } 17 \text { - } 1 \text { : } 1
$$

NA ........................................ Y - IV :
IYV
سورة هود، الآيات: Y - Y ع
IVI

IVI أضواء على قصة نوح

الفهرس

|^^...................................

سورة هود، الآيات:
سورة هود، الآيات: ع


سورة يوسف
riv $\qquad$ سورة يوسف، الآيات: 1 -
rrq $\qquad$ سورة بوسف، الآيات: Y - V

سדץ $\qquad$ سورة يوسف، الآيات: YY ع
rqE $\qquad$ سورة يوسف، الآيات: ه - Y -

